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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

)أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﲑ وﻗﻮاﻋﺪه( ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﻚ )رﺣﻤﻪ اﷲ( :ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻧﻘﺪ
The Rules of Tafseer (Gathering and Study) for Phd Khaled Alok:
Analysis and Criticism


روان ﻓﻮزان اﻟﺤﺪﻳﺪ* وﺟﻬﺎد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺼﻴﺮات
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم 2019/4/10

**

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل 2019/8/23

ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﺘﻨﺎول ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺘﺎب )أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه( ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﻚ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،وﻫﻮ أﺣﺪ
اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﻟﻔﺖ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه -ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﻨﻘﺪ؛ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻨﻬﺞ
اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﻣﻔﺮدات اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻧﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ؛ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻌﻚ ﻓﻲ
ﻣﺆﻟﱠﻔﻪ؛ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟ ًﺔ ﻹﺑﺮاز اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻪ ،ﺳﻌﻴ ًﺎ ﻧﺤﻮ ﺑﻴﺎن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻫﺬا
اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ؛ اﻟﺬي ﻳﺤﻴﻰ اﻵن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺪاﻟّﺔ :اﻟﻘﻮاﻋﺪ ،اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻌﻚ ،واﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ.

Abstract
This study handles analytically and critically with the book (Assets and rules of
Interpretation (Tafseer) for PhD Khaled Alok, one of the most important categories
written deeply in the heart of Tafseer science or rules. All aims at spotting light on the
positive as well as negative points of view included in the target of showing the
scientific value, this book holds in the field of Osool Altafseer. Notify that this field is in
the process of investigation.
Keywards: The rules, Tafseer , Kaled Alok.

 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش .2019
*

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .

*

ﻗﺴﻢ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.
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اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻨﺼﻴﺮات

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ اﻟﺨﻠﻖ؛ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،-وﺑﻌﺪ؛
ﻟﻘﺪ ﺑﺪأت اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻌﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻬﺠﺮي ،وأﺧﺬت ﺑﺎﻻزدﻳﺎد
ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ؛ ﺣﺘﻰ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ؛ ﺣﻴﺚ اﺷﺘﺪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟ ﻌﻠﻢ؛ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹرﺳﺎء ﻛﻴﺎﻧﻪ اﻟﻨﻈﺮي ،وﺑﻨﺎء ﺣﺪوده اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻪ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻪ ،وﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد ﻛﺘﺎب اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻚ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ) :أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه(.
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
ﺗﻨﺒﻊ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻤﺎ ﻳﺎﺗﻲ:
 ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻤﺎ أﻟﻒ ﻓﻴﻪ ،وﺣﺎﺟﺔ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺻﻒ ﻋﻠﻤﻲﻟﻨﺘﺎج اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻣﻴﺪان ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ.
 ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﺳﺎر ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻚ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ. وأﻫﻤﻴﺔ إﺑﺮاز اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ. وﺣﺎﺟﺘﻨﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺆﻟﱠﻔﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ.أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ:
ﻫﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻣﻨﻬﺎ:
 -1ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﺳﺎر ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻚ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ.
 -2إﺑﺮاز اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت وﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ.
 -3ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺻﻒ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ.
ﺳﻌﻴﺎً ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
-

ﻣﺎ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺬي اﺗﺒﻌﻪ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻚ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻟـ)أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه(؟

-

ﻣﺎ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت واﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻟﻬﺬا اﻟﻤﺼﻨّﻒ؟

-

ﻣﺎ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ واﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ واﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ؟
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اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
وأﻣﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ،ﻓﻼ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن دراﺳﺔً ﻋﻠﻤﻴﺔً ﻣﺆﺻﻠﺔً ﻋﺮﺿﺖ ﻟﻬﺬا
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﻬﺬه اﻷﻫﺪاف؛ ﺧﻼ ﺑﻌﺾ اﻹﺷﺎرات ﻫﻨﺎ أو ﻫﻨﺎك ،ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ
أﻓﺎد ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه ،وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺬﻛﺮ):(1
) .1ﻓﺼﻮل ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ( ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر.
) .2ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء( ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺮ ﺣﻤﺎد.
) .3ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن أﺻﻮﻟﻪ وﺿﻮاﺑﻄﻪ( ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﺒﻴﺪ.
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
اﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﻬﺠﻴﻦ ﻋﻠﻤﻴﻴﻦ؛ ﻫﻤﺎ:
 اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ؛ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﻣﻔﺮدات اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻧﻬﺎ. واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ؛ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻌﻚ ﻓﻲ ﻣﺆﻟﱠﻔﻪ؛ واﺳﺘﺠﻼء ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﺗﻤﻬﻴﺪ وﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ وﺧﺎﺗﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ :وﺗﺒﺮز أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ،وأﺳﺌﻠﺘﻬﺎ ،وأﻫﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪﻣﻬﺎ.
اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ :وﻓﻴﻪ ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﻤﺆﻟﻒ وﻛﺘﺎﺑﻪ
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﺘﺎب وﻧﻘﺪه
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻌﻚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺮض.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻚ؛ وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ:
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ :وﻓﻴﻬﺎ ﻳﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن أﻫﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ.
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اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻨﺼﻴﺮات

وﻻ ﻧﺪﻋﻲ اﻟﻜﻤﺎل واﻟﻌﺼﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻟﻞ ،وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻐﺾ ،اﻟﻤﺘﻌﻄﺶ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺔ ،واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻣﻦ ﺑﻌﺪ.
اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ :ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻟﻤﺆﻟﻒ وﻛﺘﺎﺑﻪ
ﻛﺘﺎب )أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه( ﻟﻤﺆﻟﻔﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻚ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ،
وﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻀﻞ ،ﺑﺎﺣﺚ وﻣﺤﻘﻖ ،وﻣﻌﻠﻢ وﻣﺮبٍ ﻗﺪﻳﺮ ،ﻛﺎن ﻟﻴﻦ اﻟﻌﺮﻳﻜﺔ ،ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺼﺪر
ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎً ،وﻟﺪ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ﺳﻨﺔ 1943م ،ﻣﻦ ﺷﻴﻮﺧﻪ :ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻴﺴﺮ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ
وزارة اﻷوﻗﺎف ،وﺗﻮﻟﻰ اﻹﻣﺎﻣﺔ واﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﻮاﻣﻊ دﻣﺸﻖ ،ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺗﺂﻟﻴﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﺤﺪﻳﺚ
واﻟﻌﻘﻴﺪة وﻏﻴﺮﻫﺎ؛ وﻣﻨﻬﺎ :ﻋﻘﻴﺪة اﻟﻤﺴﻠﻢ ،اﻟﻔﺮﻗﺎن واﻟﻘﺮآن ،...أﺻﻴﺐ ﺑﻤﺮض دﻣﺎﻏﻲ أﻓﻘﺪه اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ،ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ 1999/3/19م )ذو اﻟﻐﻨﻰ ،أﻳﻤﻦ2008) .م(" .اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﺼﻨﻒ :ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻚ"2018/10/19 / http://www.alukah.net/culture/0/4436م(.
ﺟﺎء ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻚ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻃﺒﻌﺎت؛ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻷوﻟﻰ ﺳﻨﺔ1968 :م ،ﺑﻌﻨﻮان) :أﺻﻮل
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﻪ اﻟﻤﻨﻴﺮ( ﺻﺪرت ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﺎراﺑﻲ ،وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﺻﺪرت ﻋﻦ دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ1985 :م ،ﺑﻌﻨﻮان) :أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه( وﺗﺒﻌﻬﺎ ﻋﺪة ﻃﺒﻌﺎت.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﺘﺎب وﻧﻘﺪه
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﻞ ﻃﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻌﺎت ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ،وﻳﻠﻴﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ:
)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﻨﺔ 1968م(
ﻟﻘﺪ اﻓﺘﺘﺤﺖ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺈﻫﺪاء وﻛﻠﻤﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﻟﻠﺸﻴﺦ أﺑﻲ اﻟﻴﺴﺮ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻟﻜﺘﺎب ،وﺗﺒﻌﻬﺎ ﻋﺸﺮات اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ ذات اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وأﺻﻮﻟﻪ وﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ﺣﺘﻰ ﺧﺘﻢ اﻟﻜﺘﺎب
ﺑﺨﺎﺗﻤﺔ ﻳﺴﻴﺮة ،ﺛﻢ ﺻﻔﺤﺔ اﺳﺘﺪراﻛﺎت وﺗﺼﻮﻳﺒﺎت ،وﺟﺮﻳﺪة اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ ،وأﺧﻴﺮاً ﻓﻬﺮس
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ،واﺳﺘﻐﺮق ذﻟﻚ ) (246ﺻﻔﺤﺔ.
اﺣﺘﻮت ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﺪ واﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ –ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،-ﺛﻢ ﻋﺮف
ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻴﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ،وﺑﻴﻦ وﻇﻴﻔﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ،وﻋﻠّﺔ ﺗﺪوﻳﻨﻪ ،وﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
وﻏﺎﻳﺘﻪ )اﻟﻌﻚ1968 ،م( ،وﺷﺮع ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺮد ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ؛ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰت ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎﻟﻌﻤﻮم ،ﻓﺘﺎرة
ﺗﻼﻣﺲ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،وﺗﺎرة ﺗﻨﺄى ﻋﻨﻪ ﻣﻮﻏﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻤﺘﺪﺑﺮ ﺗﻴﻚ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ
ﺑﻌﺪ ﻃﻮل ﺗﺄﻣﻞ أن ﻳﻘﺴﻤﻬﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ)اﻟﻌﻚ1968 ،م(:
 -1ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻋﺎﻣﺔ.

 -2ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻔﺴﺮ.

 -3ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮآن وﻋﻠﻮﻣﻪ.
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)أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه( ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﻚ )رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ( :ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻧﻘﺪ

وﻟﻘﺪ ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ؛ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ،وﻧﺸﺄﺗﻪ ،وﻏﺎﻳﺘﻪ ،وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ،وﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ؛
ﻛﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﺘﺄوﻳﻞ ،واﺳﺘﻤﺪاده واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ ،وأﻫﻢ أﻟﻮاﻧﻪ؛ وﻫﻤﺎ :اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻨﻘﻠﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻔﺴﺮ؛ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ :ﺷﺮوﻃﻪ ،وأﺣﺴﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ،وأﺳﺒﺎب
اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻠﻒ واﻟﺨﻠﻒ ،واﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ اﻹﺷﻜﺎل ،وﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻔﺴﺮ ﺗﺠﻨﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ.
ﺛﻢ ﺗﺤﺪث ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮآن؛ ﻋﻦ أﺣﻜﺎﻣﻪ ،وارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ ،واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،واﻹﺷﺎري -
ﻋﻨﻰ ﺑﻪ ﻫﻨﺎ :اﻟﺼﻮﻓﻲ ،-وﺗﺤﺪث أﻳﻀﺎً ﻋﻦ أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن وﻣﻌﺎﻧﻴﻪ وإﻋﺠﺎزه وﻗﺮاءاﺗﻪ ،ﺛﻢ ﺷﺮع ﻳﻌﺮض
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن؛ ﻓﺘﻨﺎول :اﻟﻤﺤﻜﻢ واﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ ،وﻋﻠﻢ اﻟﻤﺒﻬﻤﺎت ،واﻟﻘﺼﺺ ،وﻋﺮج ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ
ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ؛ ﻣﻮرداً ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً ﻣﻮﺟﺰاً ﻋﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮاً ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﺛﻢ ﺧﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﺤﻤﺪ واﻟﺪﻋﺎء ،وﻳﻠﻴﻪ ﺻﻔﺤﺔ اﻻﺳﺘﺪراﻛﺎت ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ؛ اﻟﺘﻲ
ﻓﺎت اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ،وﺗﺒﻌﻬﺎ ﺟﺪول ﺑﺘﺼﻮﻳﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﺒﻊ ﻛﻠﻤﺎت ،وﻟﻘﺪ ﺿﻤﺖ
ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺧﻤﺴﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﺮﺟﻌﺎً ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﻔﻘﻪ وﻏﻴﺮﻫﺎ؛ ورﺗﺒﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎً
ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎً؛ وﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ إﻻ أن ﻧﺼﻨّﻒ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﻃﺒﻌﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ.
)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ 2006م(
وأﻣﺎ ﻣﺎ اﺣﺘﻮاه ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻚ ﺑﻄﺒﻌﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﻓﻬﻮ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎً وﺗﻨﺴﻴﻘﺎً؛ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ؛
ﻓﻘﺪ رﺗﺒﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎً ﻋﻠﻤﻴﺎً؛ وﻗﺴﻤﻪ إﻟﻰ أﻗﺴﺎم وﻓﺼﻮل وﺑﺤﻮث؛ ﻓﺎﺳﺘﻔﺘﺤﻪ ﺑﺈﻫﺪاء ،ﺗﻼه ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻴﺦ
ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ،ﺛﻢ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻜﺘﺎب وﺗﺒﻌﻬﺎ ﺳﺘﺔ أﻗﺴﺎم ،وﺧُﺘﻢ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ ،وﻓﻬﺮس
ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ،وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ ) (496ﺻﻔﺤﺔ؛ أي ﺿﻌﻒ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.
اﻓﺘﺘﺢ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻃﺒﻌﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺪ واﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ –ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،-ﺛﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب؛ وﻫﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن واﻟﺪارﺳﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
)اﻟﻌﻚ2007 ،م( ،وﺑﻴﻦ أن ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎن إﻋﺎدة ﻷﻗﺴﺎم اﻟﻜﺘﺎب وﻓﺼﻮﻟﻪ ،وإﺿﺎﻓﺔ ﺑﺤﻮث ﻛﺜﻴﺮة ﺗﻘﺪر
ﺑﻀﻌﻒ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ؛ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ –ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ -ﻟﻌﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،ﻣﻈﻬﺮاً ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﻲ
اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )اﻟﻌﻚ2007 ،م(.
وﻋﺮض ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺧﻄﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ؛ ﻣﺒﻴﻨﺎً أﻗﺴﺎﻣﻪ ،وﺑﺤﻮﺛﻪ؛ وﻟﻜﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺒﺊ ﻋﻦ
ﻣﺤﺘﻮى ا ﻟﻜﺘﺎب ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ؛ ﻓﻤﺜﻼً؛ ﺗﺠﺪه ﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ أن اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺳﻴﺄﺗﻲ
ﻓﻲ ﺳﺘﺔ ﺑﺤﻮث؛ وﻟﻜﻦ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺑﺤﻮث ﻻ ﺳﺘﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ.
ﺟﺎء اﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﺑﻌﻨﻮان) :اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه( )اﻟﻌﻚ2007 ،م( ﺟﻌﻠﻪ
ﻓﻲ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﺤﺜﺎً؛ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ روح ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ؛ ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﻠﻢ
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اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻨﺼﻴﺮات

اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ ،وﺗﻌﺮﻳﻒ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،وﻧﺸﺄﺗﻪ ،وﻋﻦ اﻟﻘﺮآن وﻋﻠﻮﻣﻪ ،وﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وأﻧﻮاﻋﻪ
واﺳﺘﻤﺪاده؛ وﺗﻨﺎول ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ :ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻵﺛﺎر ،وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،وﻋﻠﻢ اﻟﻌﻘﻴﺪة
واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ،وﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات.
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎرئ ﻗﺪ ﻳﻔﻬﻢ أن اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗﺮآن؛ وأﻧﻪ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺤﺠﺞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل" :وأﻣﺎ اﻟﻘﺮاءات ﻓﻼ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ
إﻻ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻷﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ ،أو ﻻﺳﺘﻈﻬﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻓﺬﻛﺮ اﻟﻘﺮاءة ﻛﺬﻛﺮ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب؛ ﻷﻧﻬﺎ إن
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻬﻮرة ﻓﻼ ﺟﺮم أﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﺣﺠﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ...وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻈﻬﺮ أن اﻟﻘﺮاءة ﻻ ﺗﻌﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮاً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻲ أداء أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن؛ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻟﻐﻮي ،ﻓﺮﺟﻌﺖ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ")اﻟﻌﻚ،
2007م ،ص(45-44؛ وﻗﺪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻔﻬﻢ ﻣﺤﺎذﻳﺮ ﻛﺜﻴﺮة؛ ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ:
 .1اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﺑﻤﺼﺪرﻳﺔ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة وﻧﺰع اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،وﺳﻠﺒﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ،
واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻤﻮﺣﻰ ﺑﻪ ،وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺠﺮد ﺷﻮاﻫﺪ ﻻ ﻳﺘﻌﺒﺪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻬﺎ؛ وﻫﺬا
ﻣﻤﺎ ﻻ ﺻﺤﺔ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺘﺔ؛ ﻓﺎﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة وﺣﻲ رﺑﺎﻧﻲ ﻧﺰل ﺑﻪ ﺟﺒﺮﻳﻞ –ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم -ﻋﻠﻰ
ﻗﻠﺐ اﻟﻨﺒﻲ –ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-؛ وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﻨﻪ –ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ-؛ ﻳﻘﻮل
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ} :وﻣﺎ ﻳﻨْﻄِﻖ ﻋﻦ اﻟْﻬﻮى ) (3إن ﻫﻮ إﻟﱠﺎ وﺣ ﻲ ﻳﻮﺣﻰ{ ]اﻟﻨﺠﻢ[4-3 :؛ ﻓﺎﻟﻘﺮآن
واﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة ﺣﻘﻴﻘﺔ واﺣﺪة؛ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ وﺣﻴﺎً ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﺷﻜﺮي ،وآﺧﺮون،
2001م(.
 .2ﺟﻌ ﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة ﻣﻨﺤﺼﺮة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ،
ﻓﻌﻤﻠﻬﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪاً ﻧﺤﻮﻳﺎً؛ وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ؛ إذ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻧﺠﻌﻞ اﻟﻘﺮاءات
اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ – ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة ﻣﻨﻬﺎ -ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻣﺎ ﺗﻨﺎﻗﻠﻪ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ أﻣﺜﺎل؛ ﻓﻬﻲ
ﻗﺮآن ﻣﻮﺣﻰ ﺑﻪ ،وﻛﻞ ﻗﺮاءة ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻫﻲ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻵﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ )ﻋﺒﺎس2010 ،م(،
واﻻﺳﺘﺪﻻل ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن ﻻ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن.
 .3إن اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘ ﺮاءات اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة ﻣﺠﺮد ﺷﻮاﻫﺪ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات؛
ﻛﻌﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ واﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺎم اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎﻟﻘﺮاءات ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ )اﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ1982 ،م؛ ﺑﺎزﻣﻮل1996 ،م( ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻗﺮآﻧﺎً ﻣﻮﺣﻰ ﺑﻪ ،ﺛﺎﺑﺘﺎً ﻣﻦ
ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻨﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻀﺒﻄﺔ
واﻟﻤﺘﻐﻴﺮة.
 .4إن ﻫﺬا ﺳﻴﺨِﻞﱡ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء؛ وﻫﻲ) :ﺗﻌﺪد اﻟﻘﺮاءات؛ ﻳﻨﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺗﻌﺪد
اﻵﻳﺎت( )اﺑﻦ اﻟﺠﺰري2006 ،م(؛ ﻓﻜﻞ ﻗﺮاءة ﻗﺮآﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺗﺮة ﻫﻲ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ.
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)أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه( ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﻚ )رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ( :ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻧﻘﺪ

ﺛﻢ أﺗﺒﻊ اﻟﺸﻴﺦ –رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ -ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺪاد ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ واﻟﻔﺮق
ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،ﺛﻢ اﺳﺘﻄﺮد ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ واﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ؛ اﺳﺘﻄﺮاداً ﻛﺎن
اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻐﻨﻰ ﻋﻨﻪ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻌﻞ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻋﺎش ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻗﺪ أﻟﺰﻣﻪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺸﻌﺐ ،ﺛﻢ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ
ﻏﺮض اﻟﻤﻔﺴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻨﻪ؛ وﻟﻢ ﻳﻨﻒِ اﻟﻌﻚ ﻫﻨﺎ وﺟﻮد اﻟﺘﻜﺮار
ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ؛ ﻣﺴﺘﺸﻬﺪاً ﺑﺎﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ اﻟﺬي ورد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة )اﻟﻌﻚ2007 ،م( ،وﻧﻘﻞ ﺑﻴﺎن
ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮه اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ )اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر1997 ،م(؛ ﺣﻴﺚ أورد ﺷﺒﻬﺎت
ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ؛ ﻓﻴﺘﺴﺎءﻟﻮن :ﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻜﺮار اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﺳﻮر ﻛﺜﻴﺮة؟ ﻓﺄﺟﺎب ..." :ﻓﻮاﺋﺪ
اﻟﻘﺼﺺ ﺗﺠﺘﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت؛ ﻓﺘﺬﻛﺮ اﻟﻘﺼﺔ ﻛﺎﻟﺒﺮﻫﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺮض اﻟﻤﺴﻮﻗﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﻪ ،ﻓﻼ ﻳﻌﺪ ذﻛﺮﻫﺎ
ﻣﻊ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﺗﻜﺮاراً ﻟﻬﺎ؛ ﻷن ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻫﺎ إﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت أﺧﺮى ...وﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﻘﺎﺻﺪ
أﺧﺮى :أﺣﺪﻫﺎ :رﺳﻮﺧﻬﺎ ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن ﺑﺘﻜﺮﻳﺮﻫﺎ ،اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻇﻬﻮر اﻟﺒﻼﻏﺔ؛ ﻓﺈن ﺗﻜﺮار اﻟﻜﻼم ﻓﻲ اﻟﻐﺮض
اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺜﻘﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﻴﻎ ،وﻫﺬا وﺟﻪ ﻣﻦ وﺟﻮه اﻹﻋﺠﺎز)"...اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر1997 ،م،
ج ،1ص(68؛ ﻓﺎﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ﻫﻨﺎ ﻧﻔﻰ ﺗﻜﺮار اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻊ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ،وإن أﺟﺎز ﺗﻜﺮار
اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ؛ ﻓﺄي ﻗﺼﺔ ذﻛﺮت ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻗﺮآﻧﻴﺔ ﻻ ﻧﺠﺪﻫﺎ وردت ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ؛ ﺑﻞ إن ﻛﻼً
ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي وردت ﻓﻴﻪ؛ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ :اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﻘﺼﺔ ،واﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺮض ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ ،واﻟﺸﺨﻮص اﻟﺘﻲ ﺗَﻤﺜُﻞ أﻣﺎم اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺒﺮز؛ ﻓﻜﺄن اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻳﻄّﻠﻊ ﻋﻠﻰ أﺣﺪاث اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻦ ﻋﺪة ﻋﺪﺳﺎت أو
ﺷﺮﻓﺎت ﻛﻞٌ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﻗﻪ ،ووﺣﺪة اﻟﺴﻮرة اﻟﺘﻲ ورد ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻣﺤﻘﻘﺎً ﻏﺮﺿﺎً ﻣﻌﻴﻨﺎً.
وﻣﻤﺎ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ دﻋﻮى وﺟﻮد اﻟﺘﻜﺮار ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ؛ ﻗﻮل ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ–
رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ" :-وﻳﺤﺴﺐ أﻧﺎس أن ﻫﻨﺎك ﺗﻜﺮاراً ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ؛ ﻷن اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻗﺪ ﻳﺘﻜﺮر
ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮر ﺷﺘﻰ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻔﺎﺣﺼﺔ ﺗﺆﻛﺪ أن ﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺼﺔ ،أو ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﺮرت
ﻓﻲ ﺻﻮرة واﺣﺪة ،ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﺴﺎق ،وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ،وأﻧﻪ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻜﺮرت
ﺣﻠﻘﺔ ﻛﺎن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺆدﻳﻪ؛ ﻳﻨﻔﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻜﺮار" )ﻗﻄﺐ2004 ،م ،ج ،1ص(55؛ ﻟﻘﺪ أدرك
اﻟﻤﺤﻘﻘﻮن اﻟﻤﺘﺄﻣﻠﻮن ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻓﻲ ﺗﻌﺪد ورود ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺼﺺ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة "ﺳﺤﺮ ﺑﻴﺎن
وﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﻨﻴﺎن؛ ﻓﻌﺪوه ﺑﻼﻏﺔ وإﻋﺠﺎزاً ،ووﺟﺪوا ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻬﺠﺎً ﻗﻮﻳﻤﺎً وﻫﺪﻓﺎً ﻋﻈﻴﻤﺎً ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
وأﻫﺪاﻓﻬﺎ")ﻋﺒﺎس1987،م ،ص(2؛ ﻓﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﺘﻜﺮار ﻫﻮ" :إﻋﺎدة اﻟﻠﻔﻆ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق
واﺣﺪ")ﻋﺒﺎس1987،م ،ص (6وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
وأﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب؛ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪ وﻓﺼﻠﻴﻦ؛ ﻓﻜﺎن اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر
اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻻﻟﺘﺼﺎق ﺑﻌﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ؛ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة –ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ -ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺷﻴﺦ
اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ؛ إذ أﺷﺎر إﻟﻰ أﺣﺴﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺴﺮ اﺗﺒﺎﻋﻪ،
وأﺳﺒﺎب اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ؛ وﺟﻌﻞ اﻟﻌﻚ –رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ -اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات ووﺟﻮه اﻹﻋﺮاب ﻣﻦ
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اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻨﺼﻴﺮات

أﺳﺒﺎب اﻟﺨﻼف اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل" :وﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﻘﺮاءات
واﺧﺘﻼف وﺟﻮه اﻹﻋﺮاب" )اﻟﻌﻚ2007 ،م ،ص ،(86وﻣﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻫﻨﺎ أن ﻫﺬه اﻷﺳﺒﺎب
اﻟﺘﻲ أوردﻫﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء اﺑﻦ ﺟﺰيء )1995م(–رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ -وﻟﻜﻨﻪ أوردﻫﺎ دوﻧﻤﺎ إﺷﺎرة إﻟﻰ
ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ.
وﻻ ﺑﺪ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺣﻮل ﻣﺎ ارﺗﻀﺎه اﻟﻌﻚ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف
اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل" :اﺧﺘﻼف وﺟﻮه اﻹﻋﺮاب وإن اﺗﻔﻘﺖ اﻟﻘﺮاءات؛ وذﻟﻚ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻓَﺘَﻠَﻘﱠﻰ
آدم ﻣِﻦ رﺑﻪِ ﻛَﻠِﻤﺎتٍ ﻓَﺘَﺎب ﻋﻠَﻴﻪِ إﻧﱠﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﱠﻮاب اﻟﺮﺣِﻴﻢ] {اﻟﺒﻘﺮة [37 :ﺑﺮﻓﻊ )آدم( وﻧﺼﺐ )ﻛﻠﻤﺎت(
وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ؛ ﻓﺎﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ أﻧﻪ اﺳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺑﺎﻷﺧﺬ واﻟﻘﺒﻮل ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ أﻧﻬﺎ اﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻪ واﺗﺼﻠﺖ
ﺑﻪ" )اﻟﻌﻚ2007 ،م ،ص ،(87وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗُﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺎت؛ ﻣﻨﻬﺎ:
 -1ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺪ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ وﺟﻮه إﻋﺮاب ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺮآﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼف اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ؛ ﻷن
اﻹﻋﺮاب ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻓﺮع ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻟﻴﺲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺮع ﻋﻨﻪ؛ ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻵﻳﺔ
اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻋﺮاﺑﻬﺎ ،وﻫﺬا ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء "ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻮ
اﻷﺳﺎس واﻷﺻﻞ ،واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﻋﺮاﺑﻴﺔ دوال ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺒﻮل ﻓﻲ
اﻵﻳﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻧﻘﻮل :إن اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻹﻋﺮاب،
ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ أن اﺧﺘﻼف اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻧﺸﺄ ﻋﻨﻪ اﺧﺘﻼف اﻹﻋﺮاب")ﻋﺒﺎس2005 ،م ،ص (269-268ﻻ
اﻟﻌﻜﺲ؛ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻷوﻟﻰ أن ﻳﺠﻌﻞ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺳﺒﺒﺎً ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ.
 -2إن اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺬي ﺿﺮﺑﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﻤﺜﺎل ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ وﺟﻮد
ﻗ ﺮاءﺗﻴﻦ ﻣﺘﻮاﺗﺮﺗﻴﻦ ﺑﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ ﻗﺮآﻧﻴﺘﻴﻦ ،وﻧﺸﺄ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
إﻋﺮاب ﻣﺨﺘﻠﻒ؛ ﻓﻬﺬا اﻟﻤﺜﺎل ﻳﻌﺪ دﻟﻴﻼً ﻋﻠﻰ أن اﺧﺘﻼف وﺟﻮه اﻹﻋﺮاب ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب
اﺧﺘﻼف اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ،ﺑﻞ إﻧﻪ ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻘﺮآﻧﻲ اﻟﻤﺮاد.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻚ وﺟﻮد اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﺒﺎب ،وﻗﺎل
ﻋﻦ ﺣﺮف )ﻻ( ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻟَﺎ أُﻗْﺴِﻢ ﺑﻴﻮم اﻟْﻘِﻴﺎﻣﺔِ { ]اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ" :[1 :وﺗﺄدﺑﺎً ﻣﻊ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻳﻘﺎل :وﺻﻠﻴﺔ ﻻ زاﺋﺪة")اﻟﻌﻚ2007 ،م ،ص(88؛ وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ؛ ﻓﺪﻋﻮى اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻞ ﻋﻨﻪ
اﻟﻘﺮآن ،وﻫﻮ ﻣﻨﺰه ﻋﻦ أن ﻳﻀﻢ زواﺋﺪ اﻷﻟﻔﺎظ أو ﻓﻀﻼﺗﻬﺎ –ﺣﺎﺷﺎ ﻟﻠﻪ-؛ ﻓﻜﻞ ﻟﻔﻆ ﻓﻴﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺿﻌﻪ،
وﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ دﻻﻻت ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻴﺎﻗﻪ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ،ﻓﻠﻮ أﻣﻌﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺪرك أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎل أن ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ اﻵﻳﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻟﻮ أﺳﻘﻄﻨﺎ ﻣﻨﻬﺎ )ﻻ( اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ،
وﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻨﺎ ذﻟﻚ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎ اﻟﻌﻚ ﻓﻲ اﻵﻳﺔ؛ إذ ﻗﺎل" :ﻓﻘﻴﻞ :إن )ﻻ( زاﺋﺪة ﻟﻤﺠﺮد
اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻜﻼم ...وﻗﻴﻞ إﻧﻬﺎ أﺻﻠﻴﺔ ﻧﺎﻓﻴﺔ ،وﻣﻨﻔﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺣﻜﻲ ﻋﻨﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻦ إﻧﻜﺎر اﻟﺒﻌﺚ ،أو
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)أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه( ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﻚ )رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ( :ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻧﻘﺪ

أﻧﻪ ﺳﺎﺣﺮ أو ﻛﺎﻫﻦ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،وﻗﻴﻞ :ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻨﻔﻲ ﻫﻮ ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ
)ﻻ( ،واﻟﻤﻌﻨﻰ :ﻟﺴﺖ أﻗﺴﻢ ﺑﻴﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮل اﻟﺒﻌﺚ؛ ﻓﺈﻧﻪ أوﺿﺢ ﻣﻦ أن أﻗﺴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻳﺠﻮز
أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻲ ...ﻷن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻤﺘﻪ
ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﺑﻪ")اﻟﻌﻚ2007 ،م ،ص(89-88؛ ﻓﻬﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ أﺣﺪﻫﺎ ﻋﻦ وﺟﻮد )ﻻ( ﻓﻲ
اﻵﻳﺔ ،إذ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻣﻌﻨﻰ اﻵﻳﺔ ﺑﺪوﻧﻬﺎ ،وﻗﺪ ﻳﻘﺎل :إن زﻳﺎدﺗﻬﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻋﺪم إﻋﻤﺎﻟﻬﺎ؛ ﻻ ﻋﺪم وﺟﻮد
ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻬﺎ؛ ﻓﻴﻘﺎل :إن ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻤﻔﺴﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ؛ ﻓﻄﺎﻟﻤﺎ ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺳﻬﻞ
اﻹﻋﺮاب واﻟﺘﺼﺮﻳﻒ وﻏﻴﺮه...؛ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﺳﺘﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ؛ ﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻹﻋﺮاب؛ ﻓﻴﻘﺎل) :ﻻ زاﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن( ،وأﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺸﻮ ،وﻳﺠﺐ إﺟﻼل
اﻟﻘﺮآن ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ.
ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ أﻗﻮال اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ؛ وﻣﻤﺎ ﻻ
ﺑﺪ ﻣﻦ ﻟﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺜﻪ؛ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ذات ﺗﻌﻠﻖ ﻋﻘﻠﻲ أﻓﺎدﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺰرﻛﺸﻲ؛
إذ ﻗﺎل" :إذا ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻟﻴﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﻴﻦ؛ ﻓﺎﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ
ﻣﻘﺪم ﻋﻨﻪ إذا اﺳﺘﻮﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ؛ وإﻻ ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﻘﺪم" )اﻟﺰرﻛﺸﻲ1972 ،م ،ج ،2ص160؛
اﻟﻌﻚ2007 ،م(؛ وﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ؛ ﻓﻴﻘﺎل) :إذا ﺗﻌﺬر اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻟﻴﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﻴﻦ ﻟﻤﻔﺴﺮ
واﺣﺪ؛ ﻓﺎﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺪم إذا اﺳﺘﻮﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ ،وإﻻ ﻓﻴﻘﺪم اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺳﻮاه( ؛ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﻴﺔ أن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺴﺮ أن ﻳﺴﻌﻰ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ
اﻷﻗﻮال اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ واﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ؛ ﻷن ﻏﺎﻟﺐ اﺧﺘﻼف اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻫﻮ اﺧﺘﻼف ﺗﻨﻮع ﻻ ﺗﻀﺎد؛ إذ ﻻ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻔﻬﻢ داﺋﻤﺎً اﺧﺘﻼف ﻋﺒﺎرات اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ؛ اﺧﺘﻼف ﻣﺮاداﺗﻬﻢ )اﻟﺰرﻛﺸﻲ1972 ،م(؛ ﻓﺈذا ﺗﻌﺬّر
اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮال اﻟﺘﻲ وردﺗﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﻔﺴﺮ واﺣﺪ؛ ﻓﺈن اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻫﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﻮل اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻘﺪم؛ إذا اﺳﺘﻮى اﻟﻘﻮﻻن ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ ،وﻗﺎﻣﺖ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﺻﻼﺣﻬﻤﺎ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﺮاد ﻛﻼم اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،وإن ﺗﻔﺎوﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ؛ ﻓﺈن اﻟﻤﻨﻄﻖ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻷﺻﺢ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻮاه؛ ﻓﺎﻟﺤﻖ أﺣﻖ أن ﻳﺘّﺒﻊ ،وإن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ؛ إﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻻﺣﺘﻤﺎل ﺑﺪو دﻟﻴﻞ
ﻟﻠﻤﻔﺴﺮ أو ﻣﺮﺟﺢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻇﺎﻫﺮاً ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
ﺛﻢ أ ﺗﻰ اﻟﻌﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﺒﺤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﻔﺴﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ ،وﻣﺎ ﻳﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ
اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ؛ ﻛﺪﻻﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎق وﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ...وﻫﺬا ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻣﻪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻘﺪﻣﺎت
أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ.
ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ؛ وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺣﺪﻳﺜﻪ
ﻋﻦ أﻗﺴﺎم أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول اﻟﺘﻲ ﺻﺤﺖ أﺳﺎﻧﻴﺪﻫﺎ؛ أورد اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻤﺸﻬﻮرة ذات اﻟﺘﻌﻠﻖ اﻟﻠﻐﻮي:
"اﻟﻌﺒﺮة ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻠﻔﻆ ﻻ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ" )اﻟﻌﻚ2007 ،م ،ص(101؛ ووﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪة
أﺻﻮﻟﻴﺔ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻜﺸﻒ ﻣﺪى اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،وإن ﻛﺎن
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻨﺼﻴﺮات

اﻷﺟﺪر ﺑﻪ أن ﻳ ﺪرس اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ،وﻳﻮرد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ؛ ﻋﻤﻼً ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻨﻮان
ﻛﺘﺎﺑﻪ؛ ﻻ أن ﻳﻮﻇﻒ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ –ﻋﻠﻰ ﺣﺪ وﺻﻔﻪ-؛ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ)اﻟﺤﺎج،
2004م( ،وﻟﻌﻞ اﻟﺬي ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺨﺼﺼﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ ،وﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﺄﺑﻮاﺑﻪ وأﺻﻮﻟﻪ )ذو اﻟﻐﻨﻰ،
أﻳﻤﻦ2008) .م(" .اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﺼﻨﻒ :ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻚ"
2018/10/19 /http://www.alukah.net/culture/0/4436م(؛ ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ ﻟﻌﺮض ﻓﺼﻠﻲ اﻟﻘﺴﻢ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،وﻟﻢ ﻳﻌﻨﻮن أوﻟﻬﻤﺎ ،وﻫﻮ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺤﻮث:
 اﻷول؛ ﺑﻌﻨﻮان" :ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻨﻘﻠﻲ" )اﻟﻌﻚ2007 ،م ،ص (122-109ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒاﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻨﻘﻠﻲ وﻣﺼﺎدره وﺗﺎرﻳﺨﻪ ،وﻣﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻪ ﻫﻨﺎ؛ أﻧﻪ ﺟﻌﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﻘﺮاءات
اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة ،واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺄﺛﻮر؛ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﻨﻘﻞ.
 وأﻣﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ؛ ﻓﻜﺎن ﺑﻌﻨﻮان" :ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ")اﻟﻌﻚ2007 ،م ،ص (133-123ﺗﻨﺎولﻓﻴﻪ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮآن ،ﺛﻢ ﺷﺮع ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺮوط اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻨﻘﻠﻲ
وﺿﻮاﺑﻄﻪ.
 وأﻣﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﻨﻮان" :ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺮ")اﻟﻌﻚ2007 ،م ،ص(162-135؛ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،وﻣﻨﻬﺞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺸﻌﺮ،
واﺳﺘﻄﺮد ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺮ ورواﻳﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ واﻹﺳﻼم ،ﺛﻢ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﺿﻮاﺑﻂ
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻠﻐﻮي)اﻟﻌﻚ2007 ،م(؛ وأورد ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻘﺎل" :ﻻ ﻳﺠﻮز ﻗﺼﺮ
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻳﺠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﺳﻴﻖ ﻟﻪ اﻟﻜﻼم ،وﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻤﺮاد
ﻣﻦ اﻟﻨﺺ")اﻟﻌﻚ2007 ،م ،ص(149؛ وﻣﺜّﻞ ﻟﻔﻜﺮة ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :وإذَا أَردﻧَﺎ أَن
ﺤﻖ ﻋﻠَﻴﻬﺎ اﻟْﻘَﻮلُ ﻓَﺪﻣﺮﻧَﺎﻫﺎ ﺗَﺪﻣِﻴﺮا{ ]اﻹﺳﺮاء[16 :
ﻧُﻬﻠِﻚ ﻗَﺮﻳﺔً أَﻣﺮﻧَﺎ ﻣﺘْﺮﻓِﻴﻬﺎ ﻓَﻔَﺴﻘُﻮا ﻓِﻴﻬﺎ ﻓَ 
ﻓﺈذا ﺣﻤﻞ اﻟﻤﻔﺴﺮ ﻣﻌﺎﻧﻲ أﻟﻔﺎظ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻘﻂ؛ دوﻧﻤﺎ اﻟﺘﻔﺎت ﻟﻠﺴﻴﺎق
اﻟﻘﺮآﻧﻲ ،وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻵﻳﺎت؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻨﺴﺐ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺬاﺗﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ؛ ﻛﺼﻔﺔ اﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ،وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻊ ﺗﺄﻣﻞ اﻟﺠﻮ اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﻟﻶﻳﺔ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺜﺒﺖ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ؛ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻻ
ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﺤﺸﺎء واﻟﻤﻨﻜﺮ؛ ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر :إن "اﻟﻠﻪ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ إرادﺗﻪ ﺑﺈﻫﻼك ﻗﻮم إﻻ
ﺑﻌﺪ أن ﻳﺼﺪر ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﻮﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻻ اﻟﻌﻜﺲ ،وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻠﻪ أن ﻳﺮﻳﺪ إﻫﻼﻛﻬﻢ ﻗﺒﻞ
أن ﻳﺄﺗﻮا ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺒﺒﻪ ،وﻻ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ أن ﻳﺴﻮﻗﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﻣﺆاﺧﺬﺗﻬﻢ؛ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﺳﺒﺒﺎً
ﻹﻫﻼﻛﻬﻢ ،وﻗﺮﻳﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎق واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا) "...اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر1997،م ،ج ،6ص (54ﻓﺎﻟﺴﻴﺎق
إذن ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻠّﺔ إﻫﻼك ﻫﺆﻻء ،وأن اﻟﻠﻪ ﻗﺪ أﺧﺬﻫﻢ ﺑﺬﻧﻮﺑﻬﻢ وﻛﻔﺮﻫﻢ.
وﻻ ﻧﻨﺴﻰ أن اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻣﻦ أﻫﻢ دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻘﻮﻳﻢ
ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،وﻫﻮ ﺣﺠﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮق اﻟﻀﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺴﺮ اﻵﻳﺎت ﺗﻔﺴﻴﺮات ﻣﻨﺤﺮﻓﺔ
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)أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه( ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﻚ )رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ( :ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻧﻘﺪ

ﻋﻘﺎﺋﺪﻳﺎً؛ ﺗﺄﺛﺮاً ﺑﺮﻛﺎﺋﺰﻫﻢ اﻟﻤﺬﻫﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬوﻫﺎ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ،وﺑﻬﺬا ﻧﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﻫﻢ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺸﺮذم
واﻟﻨﺰاع اﻟﻤﺬﻫﺒﻲ )اﻟﺤﺎرﺛﻲ1989 ،م(.
وﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻮاﻋﺪﻳﺔ؛ ﻓﻴﻘﺎل) :ﻳﺠﺐ اﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﻟﻶﻳﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻷﻟﻔﺎﻇﻬﺎ(؛ وﺑﻬﺬا ﺳﻨﺠﻤﻊ ﺿﺮورة اﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﻤﺮاد ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ.
ﺛﻢ ﺗﺎﺑﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺣﻮل اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ؛ ﻓﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻏﺮاﺋﺐ أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن،
وﻣﻨﻬﺞ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن وﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ.
وأﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ؛ وﻋﻨﻮاﻧﻪ" :اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻻﺟﺘﻬﺎدي")اﻟﻌﻚ2007 ،م ،ص(263-163
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻴﻪ أوﻻً ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﻘﻠﻲ؛ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺑﺤﻮث؛
اﻷول :ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﻘﻠﻲ ،وﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻘﻠﻲ ،وﺣﻘﻴﻘﺘﻪ واﻟﺨﻼف ﻓﻴﻪ ،واﻟﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻻﺟﺘﻬﺎدي؛ ﻣﺪاه ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،وﻣﺠﺎﻟﻪ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،وأﻣﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ؛ ﻓﻌﻦ ﺷﺮوط
اﻟﻤﻔﺴﺮ و آداﺑﻪ وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻘﻠﻲ ،وﻛﺎن اﻷﺣﺮى ﺑﻪ أن ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ؛ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ اﻻﺟﺘﻬﺎدي ﻣﺒﺤﺜﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﻪ ﻣﺸﻌﺮاً اﻟﻘﺎرئ
ﺑﺄن اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ.
وﻟﻘﺪ أورد ﻫﻨﺎ –رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ -ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ وﺟﻪ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻨﻘﻠﻲ
ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻬﻤﺔ ذات ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ؛ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻟﻠﻤﻔﺴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﻼل ﺧﻮﺿﻪ ﻏﻤﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ؛
إذ أﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﻄﻌﻲ ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻨﻲ إذا ﺗﻌﺬّر اﻟﺠﻤﻊ ،وﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ أﺧﺬاً
ﺑﺎﻷرﺟﺢ وﻋﻤﻼً ﺑﺎﻷﻗﻮى )اﻟﻌﻚ2007 ،م(؛ أي :إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﻔﺴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻊ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﻦ ،ﻛﺄن ﻳﺪلّ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت أﻣﺮ ،وﻳﺪل اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻴﻪ ،ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺴﺮ أن ﻳﻘﺪم
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﻄﻌﻲ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺬي ﻳﺴﻨﺪه دﻟﻴﻞ ﻻ ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ اﻟﻈﻦ؛ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻈﻨﻲ ،ﻓﺈن ﻫﺬا ﻣﺎ
ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻌﻘﻞ؛ أن ﻳﺆﺧﺬ ﺑﺎﻷرﺟﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﻦ؛ وﻫﻮ اﻟﻘﻄﻌﻲ ،وأن ﻳﻘﺪم ﻣﺎ ﻳﻌﻀﺪه اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻷﻗﻮى
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻮاه ،وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى؛ ﻳﻤﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة؛ ﻓﻴﻘﺎل) :إذا ﺗﻌﺎرض ﺗﻔﺴﻴﺮان أﺣﺪﻫﻤﺎ
ﻗﻄﻌﻲ واﻵﺧﺮ ﻇﻨﻲ؛ ﻳﻘﺪم اﻟﻘﻄﻌﻲ؛ أﺧﺬاً ﺑﺎﻷرﺟﺢ وﻋﻤﻼً ﺑﺎﻷﻗﻮى( ،وﻣﻤﺎ ﻳﺘﻔﺮع ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة:
)إذا ﺗﻌﺎرض ﺗﻔﺴﻴﺮان ﻇﻨﻴﺎن ﻗﺪم اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ –ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -إن ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺻﺤﻴﺢ ،وﻛﺬا ﻳﻘﺪم ﻣﺎ ﻳﺼﺢ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ( ؛ وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻨﻔﺲ إﻟﻰ ﻗﺒﻮل ذﻟﻚ أﻣﻴﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
أن اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﻗﺪ ﺳﻤﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻲ –ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،-وﻟﻤﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ رﺟﺎﺣﺔ
.
ﻋﻘﻞ ،وﺳﻼﻣﺔ ﻓﻬﻢ ،وﺳﻴﺮة ﻃﻴﺒﺔ)اﻟﻌﻚ2007 ،م(
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اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻨﺼﻴﺮات

واﻧﺘﻘﻞ اﻟﻌﻚ ﻟﺒﻴﺎن وﺟﻮه ﺗﻌﺎرض اﻵﻳﺎت؛ ﻓﻔﻲ ﺳﻴﺎق ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻣﺮﺟﺤﺎت اﻟﺘﻌﺎرض ذﻛﺮ ﻗﺎﻋﺪة
ذات ﻃﺎﺑﻊ أﺻﻮﻟﻲ؛ أﻓﺎدﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺰرﻛﺸﻲ؛ إذ ﻗﺎل" :ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،وإن ﻛﺎن
ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ –ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﻜﺔ ،واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ؛ ﻓﻴﻘﺪم
اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻵﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ واﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ،إذ ﻛﺎن ﻏﺎﻟﺐ اﻵﻳﺎت اﻟﻤﻜﻴﺔ ﻧﺰوﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﻬﺠﺮة")اﻟﺰرﻛﺸﻲ1972 ،م ،ص(48؛ أي :إذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ آﻳﺘﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،وﻛﺎﻧﺖ إﺣﺪاﻫﻤﺎ
ﻣﻜﻴﺔ؛ ﻧﺰﻟﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ،واﻷﺧﺮى ﻣﺪﻧﻴﺔ؛ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺠﺮة؛ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺬي ﺗ ﺤﻤﻠﻪ اﻵﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ؛ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ؛ إن ﺟﺎءت ﻣﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺣﻜﻢ ﻋﺎم ،وﻳﻤﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺐ
ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻤﻔﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻗﻮال اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة؛ وﺗﻨﻈﻢ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻨﻬﺎ؛ وﻫﻲ ﻛﻤﺎ
ﻳﺄﺗﻲ) :إذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ آﻳﺘﺎن ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻜﻴﺔ ،واﻷﺧﺮى ﻣﺪﻧﻴﺔ؛ ﻗﺪم اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻵﻳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ( ،و)إذا
ﺗﻌﺎرﺿﺖ آﻳﺘﺎن ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺐ أﺣﻮال أﻫﻞ ﻣﻜﺔ ،واﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺐ أﺣﻮال أﻫﻞ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ؛ ﻗﺪم اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻷﺧﻴﺮة(؛ إن ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪﺗﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ اﻟﻔﻘﻴﻪ ،وﻳﻜﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻬﻤﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺴﺮ؛ ﻷن ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻘﻴﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ
آﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻔﺴﺮ ﻳﺸﻤﻞ آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن ﻛﻠﻬﺎ.
وﺟﺎء اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻹﺷﺎري؛ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ وأﻧﻮاﻋﻪ وﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ،وﺷﺮوﻃﻪ ،واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
اﻟﺼﻮﻓﻲ اﻹﺷﺎري ،واﻹﺷﺎري اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻴﻪ؛ وﻫﻨﺎ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻹﺷﺎري،
واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺼﻮﻓﻲ؛ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب؛ ﻓﻬﻨﺎ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻹﺷﺎري
ﻟﻮﻧﺎً ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻤﺤﻤﻮد؛ وﻫﻲ إﺷﺎرات ﺧﻔﻴﺔ أو ﺟﻠﻴﺔ ﻳﺪرﻛﻬﺎ أﻫﻞ اﻟﺘﻘﻮى واﻟﻌﻠﻢ
وﻓﻖ ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ؛ وﻻ ﺗﺆﺧﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﺼﻮﻓﻲ ﻗﺪ ﻋﺪه ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮ اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ )اﻟﻌﻚ2007 ،م(؛ اﻟﺘﻲ أﻓﺮد اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﻬﺎ؛ وﻋﻨﻮﻧﻪ ﺑـ)ﻣﺤﺎذﻳﺮ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻘﻠﻲ( ،وﻛﺸﻒ ﻋﻦ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،وﻋﺮض ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﺗﻠﻜﻢ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﻤﻨﺤﺮﻓﺔ.
وﺟﺎء اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻌﻨﻮان" :ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن دﻻﻻت اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺮآﻧﻲ")اﻟﻌﻚ2007 ،م،
ص (320-265؛ وﻳﻀﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل؛ ﺗﻨﺎول ﻓﻲ اﻷول ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷﻟﻔﺎظ؛ ﻛﺎﻟﻐﺮﻳﺐ؛ وﺧﻠﺺ
اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻚ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ذات ﺗﻌﻠﻖ ﻟﻐﻮي؛ ﻓﻘﺎل" :ﻻ ﻏﺮاﺑﺔ ﻓﻲ أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﺰﻳﺰ
أﺻﻼً" )اﻟﻌﻚ2007 ،م ،ص (269ﻟﻘﺪ ﺧﻠﺺ اﻟﻌﻚ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺧﻼل ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن،
ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻣﻮﻫﻤﺎ ،إذ اﺳﺘﻔﺘﺢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :إن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘﺮآن ﺿﺮوري ﻟﻠﻤﻔﺴﺮ")اﻟﻌﻚ،
2007م ،ص (269ﺛﻢ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺣﻮل ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻐﺮﻳﺐ؛ وﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ )اﻟﺰرﻛﺸﻲ1972 ،م( ،ﺛﻢ أﺗﺒﻌﻪ ﺑﺒﻴﺎن اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻐﺮﻳﺐ؛ ﻓﻘﺎل" :اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻐﺮﻳﺐ ﻫﻨﺎ اﻟﺬي ﻻ
ﻣﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺮأي ،ﺑﻞ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻨﺎه إﻟﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﺮب")اﻟﻌﻚ2007 ،م ،ص (269ﺛﻢ ﻧﻔﻰ
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)أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه( ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﻚ )رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ( :ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻧﻘﺪ

وﺟﻮد اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ؛ ﻓﻘﺎل" :واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أن ﻻ ﻏﺮاﺑﺔ ﻓﻲ أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﺰﻳﺰ
أﺻﻼً" )اﻟﻌﻚ2007 ،م ،ص(269؛ ﻓﺎﻟﻌﻚ ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻠﻘﺎرئ أن اﻟﻐﺮﻳﺐ واﻗﻊ ﻓﻲ ذﻫﻦ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮب ﻻ
ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ذاﺗﻪ.
ﻓﺈن ﻟﻠﻐﺮﻳﺐ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ؛ أﺣﺪﻫﻤﺎ :ﻣﺎ ﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻏﺎﻣﺾ اﻟﻤﻌﻨﻰ
وﻏﻴﺮ ﻣﺄﻧﻮس اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،وﺛَﻘُﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﻊ ،وﻣﺠﻪ اﻟﻄﺒﻊ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺼﺪه اﻹﻣﺎم اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ –رﺣﻤﻪ
اﻟﻠﻪ -ﺑﻘﻮﻟﻪ" :إﻧﻤﺎ ﻳﻜﺜﺮ وﺣﺸﻲ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﻛﻼم اﻷوﺣﺎش ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ،واﻷﺟﻼف ﻣﻦ ﺟﻔﺎة اﻟﻌﺮب
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺬﻫﺒﻮن ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﻌﻨﺠﻬﻴﺔ ،...اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻻ ﺗﻌﺒﺄ ﺑﺎﻟﻐﺮاﺑﺔ وﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎً")اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ ،د .ت،
ص ،(34-33وﻫﻮ أﻳﻀﺎً ﻣﺎ وﺻﻔﻪ اﻟﺒﻴﻮﻣﻲ –رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ -ﺑﻘﻮﻟﻪ" :اﻟﻐﺮاﺑﺔ اﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ"
)اﻟﺒﻴﻮﻣﻲ1971 ،م ،ص.(125
وأﻣﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻟﻠﻐﻮي ،اﻟﺬي إذا ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻪ اﻟﺴﺎﻣﻊ؛ ﺗﺤﻔّﺰ وﺗﺸﻮف إﻟﻰ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻨﺎه ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﻟﻨﺎس ،ﻓﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺪ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ آﺧﺮﻳﻦ،
وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ :ذوق اﻟﺴﺎﻣﻊ وﻣﻌﺮﻓﺘﻪ )ﻋﺒﺎس2010 ،م( وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﻐﺮﻳﺐ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن؛ إﻧﻤﺎ ﻫﻮ
اﻟﻐﺮﻳﺐ ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻟﻠﻐﻮي؛ "إذ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻘﺮآن ﻛﻠﻤﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺗﻤﺖّ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺒﻼﻏﻲ اﻟﻤﻌﻴﺐ ﺑﺴﺒﺐ،
وﻛﻴﻒ؟ وﻛﻞ أﻟﻔﺎﻇﻪ ﻣﻌﺠﺰ ﺧﺎﻟﺐ" )اﻟﺒﻴﻮﻣﻲ1971 ،م ،ص.(128-127
ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺮب واﻟﻤﺘﺮادف؛ ﺣﻴﺚ ﻧﻔﻰ اﻟﻌﻚ ﺧﻼﻟﻪ وﺟﻮد اﻟﺘﺮادف ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن
)اﻟﻌﻚ2007 ،م( إذ ﻗﺎل" :وإن ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﺘﺮادﻓﺔ أو
اﻟﻤﺘﻮاردة إﻻ وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻘﺼﻮد ،ﻳﺪرﻛﻪ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺿﻠﻴﻌﺎً ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ وأﺳﺮار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ")اﻟﻌﻚ،
2007م ،ص (271ﻓﻬﻮ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻳﺜﺒﺖ أن ﻟﻜﻞ ﻟﻔﻆ ﻗﺮآﻧﻲ ﻣﻌﻨﻰ دﻗﻴﻘﺎ ﻳﻤﻴﺰه ﻋﻤﺎ ﻳﻘﺎرﺑﻪ ﻣﻦ
اﻷﻟﻔﺎظ ،ﻓﺒﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ وإن ﺗﻼﻗﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ
اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺘﺔ ،وﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ :اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ ،واﻹﻳﺠﺎز واﻹﻃﻨﺎب،
واﻻﺳﺘﻌﺎرة واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﺛﻢ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻤﺠﺎز واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﺑﻴﻦ
اﻟﺼﺮﻳﺢ واﻟﻜﻨﺎﻳﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﺾ.
وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ؛ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻜﻢ واﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ،وﻋﻠﻢ اﻟﻨﺴﺦ؛ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ وأﻫﻤﻴﺘﻪ
وﺣﻜﻤﺘﻪ ،وﺷﺮوﻃﻪ وأﻧﻮاﻋﻪ ،...وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ؛ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآﻧﻲ ،ووﺟﻮه ﻣﺨﺎﻃﺒﺎت
اﻟﻘﺮآن ،وأﻧﻮاع اﻟﺴﺆاﻻت واﻟﺠﻮاﺑﺎت ﻓﻴﻪ ،وﻻ ﻳﺨﻔﻰ أن اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺒﺎرزة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻫﻲ اﻟﺴﻤﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎول ﻓﻴﻪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﻟﻔﺎظ اﻟﻠﻐﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ودﻻﻻﺗﻬﺎ؛ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻠﻮم
اﻟﻘﺮآن.
ﺛﻢ ﻛﺎن اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ؛ وﻫﻮ ﺑﻌﻨﻮان" :ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت وﺿﻮح اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ،
وإﺑﻬﺎﻣﻬﺎ ودﻻﻻﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم )اﻟﻌﻚ2007 ،م ،ص(374-321؛ وﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل؛ ﻋﻨﻮن اﻷول
517

13

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 20 [2021], Iss. 2, Art. 6

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻨﺼﻴﺮات

ﺑـ"ﻓﻲ واﺿﺢ اﻟﺪﻻﻟﺔ" )اﻟﻌﻚ2007 ،م ،ص (339-323وﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪ وأرﺑﻌﺔ ﺑﺤﻮث وﺧﺎﺗﻤﺔ،
ﻋﺮض ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن؛ وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻌﻚ ﺑﻌﻠﻤﺎء اﻷﺻﻮل؛
واﻗﺘﻔﺎءه أﺛﺮﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ،ﺛﻢ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻟﻨﺺ واﻟﻤﻔﺴﺮ واﻟﻤﺤﻜﻢ؛
ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎً؛ ﻣﺤﺎوﻻً رﺑﻂ ﻛﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺑﺠﺬور ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﺛﻢ ﻋﺮض –رﺣﻤﻪ
اﻟﻠﻪ -ﻧﻤﺎذج ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﻴﻦ أﺣﻜﺎم ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻬﺎ ،وﺧﺼﺺ ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻌﺮض ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻷﻗﻮى ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻲ واﺿﺢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎرض؛ ﻛﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ.
ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ ﻟﻠﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ؛ وﻫﻮ" :ﻓﻲ ﻣﺒﻬﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ" )اﻟﻌﻚ2007 ،م ،ص (356-343ﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ
ﺗﻤﻬﻴﺪ وأرﺑﻌﺔ ﺑﺤﻮث؛ ﻋﺮف ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻣﺒﻬﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً أﺻﻮﻟﻴﺎً ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺻﻮل،
ﺛﻢ ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻟﻪ وﻣﺮاﺗﺒﻪ ،وﻫﺬا أﻳﻀﺎً ﻳﺪلّ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻌﻚ ﺑﻌﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ
وﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ؛ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻋﺰﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺻﻴﻞ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﺑﻨﺎء ﻗﻮاﻋﺪه ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺼﻨّﻒ،
وﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻬﻴﺪ ﻋﻦ ﺧﻔﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻟﻤﺸﻜﻞ واﻟﻤﺠﻤﻞ واﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ؛ ﺑﻤﺜﻞ
اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ؛ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻞ دﻻﻟﺔ ،واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﻴﺎن
ﺣﻜﻤﻬﺎ.
واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ؛ ﺟﺎء ﺑﻌﻨﻮان" :دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻜﺎم" )اﻟﻌﻚ2007 ،م ،ص(374-357
وﻛﺎن ﺑﺼﺒﻐﺔ أﺻﻮﻟﻴﺔ؛ وﻫﺬا ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴﺎً ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي اﺧﺘﺎره اﻟﻌﻚ ،ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪ
وأرﺑﻌﺔ ﻓﺼﻮل؛ وﻫﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎرة ،ودﻻﻟﺔ اﻹﺷﺎرة ،ودﻻﻟﺔ اﻟﻨﺺ واﻻﻗﺘﻀﺎء؛ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻋﺮض ﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ.
وﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻌﻨﻮان) :ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺷﻤﻮل اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ(،
ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﺼﻮل ﺛﻼﺛﺔ ،ﺟﺎء اﻷول ﺑﻌﻨﻮان) :اﻟﻌﺎم( اﻓﺘﺘﺤﻪ ﺑﺘﻤﻬﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﻓﻴﻪ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎم
وﻋﻨﺎﻳﺔ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﺑﻪ ،ﺛﻢ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﺻﻴﻎ اﻟﻌﻤﻮم وﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻌﺎم وأﻗﺴﺎﻣﻪ ،وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﻫﻮ )اﻟﻤﺸﺘﺮك( ﺑﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ أﻫﻤﻴﺘﻪ ،ﺛﻢ ﻋﺮض ﻷﺳﺒﺎب وﺟﻮده ودﻻﻻﺗﻪ؛ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺣﺎﻻت اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺸﺘﺮك؛ ﻓﺄورد ﻗﺎﻋﺪة ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ذات ﺗﻌﻠﻖ ﻟﻐﻮي؛ ﺗﻌﻴﻦ اﻟﻤﻔﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻪ
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮي ،وﺗﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻻﻧﺤﺮاف؛ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل" :ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﺬي
وﺿﻌﻪ اﻟﺸﺎرع ﻟﻠﻔﻆ ،إﻻ إذا ﺗﻮﻓﺮت اﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺑﺈرادة اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي؛ وذﻟﻚ ﻷن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ
اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ إﻧﻤﺎ ﺟﺎء ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻘﺼﻮد ﻟﻪ ﻣﻌﻨﺎه اﻟﺸﺮﻋﻲ؛ ﻓﻼ ﻳﺼﺮف اﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﺸﺮﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي؛ إﻻ إذا ﻗﺎم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﻓﻪ ﻟﻪ" )اﻟﻌﻚ2007 ،م ،ص (396أي :إذا
اﻛﺘﺴﺐ ﻟﻔﻆ ﻗﺮآﻧﻲ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺷﺮﻋﻴﺎً ،ﺣﺪده اﻟﺸﺎرع اﻟﺤﻜﻴﻢ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻔﺴﺮ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻫﺬا
اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ،واﻹﻋﺮاض ﻋﻨﻪ واﻟﻤﺼﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻔﻆ؛ اﻟﺬي
اﺻﻄﻠﺤﻪ اﻟﻌﺮب وﺗﻌﺎرﻓﻮا ﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﻞ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻔﺴﺮ اﻵﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺸﺮﻋﻲ؛ إﻻ إذا ﻗﺎم اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

)أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه( ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﻚ )رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ( :ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻧﻘﺪ

إرادة اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻔﻆ ﻻ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺸﺮﻋﻲ؛ ﻓﺎﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ اﻟﻤﺼﻴﺮ
إﻟﻴﻪ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻮﺻﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻤﻔﺴﺮ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ،وﻳﻤﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ
ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ) :إذا ﺗﻨﺎزع اﻟﻠﻔﻆ ﻣﻌﻨﻴﺎن؛ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺷﺮﻋﻲ ،واﻵﺧﺮ ﻟﻐﻮي؛ ﻗﺪﻣﻨﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر؛ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺮد ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻮﺟﺐ إرادة اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي(.
وﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻣﺎ ذﻛﺮه اﻟﻌﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﻓﻘﺎل :ﺑﺄﻧﻪ إذا ﻛﺎن
"اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎً ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﻴﻴﻦ أو ﻋﺪة ﻣﻌﺎن ،وﻟﻴﺲ ﻟﻠﺸﺎرع ﻋﺮف
ﺧﺎص ﻳﻌﻴﻦ واﺣﺪاً ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ أو اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ وﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺸﺘﺮك ...ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ وﺟﺐ
اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ أو اﻟﻤﻔﺴﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاﺋﻦ واﻷﻣﺎرات ،وﺣﻜﻤﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ")اﻟﻌﻚ2007 ،م ،ص (396اﺳﺘﻔﺎد اﻟﻌﻚ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،وﺿﺮب ﻟﻬﺬا ﻣﺜﻼً :اﺧﺘﻼف اﻟﻔﻘﻬﺎء
ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ )اﻟﻮاو( ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ } :وﻟَﺎ ﺗَﺄْﻛُﻠُﻮا ﻣِﻤﺎ ﻟَﻢ ﻳﺬْﻛَﺮ اﺳﻢ اﻟﻠﱠﻪِ ﻋﻠَﻴﻪِ وإﻧﱠﻪ ﻟَﻔِﺴﻖ{
]اﻷﻧﻌﺎم [121 :ﻓﺮﺟﺢ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء أن اﻟﻮاو ﻓﻲ )وإﻧﻪ ﻟﻔﺴﻖ( ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف وﺑﻨﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ﺣﻜﻤﺎً ،ورﺟﺢ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻵﺧﺮ أن اﻟﻮاو ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺤﺎل؛ وﺑﻨﻮا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺣﻜﻤﺎً ﺷﺮﻋﻴﺎً ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً) ،(2ﻓﻜﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ اﺟﺘﻬﺪ واﺳﺘﻨﺪ ﻟﻠﻘﺮاﺋﻦ واﻟﺪﻻﺋﻞ؛ ﻛﺎﻟﺴﻴﺎق ،واﻟﻤﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻤﺸﺘﺮك؛ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻧﺼﻮغ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ اﻵﺗﻴﺔ) :إذا ﺗﻨﺎزع اﻟﻠﻔﻆ
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﺪة ﻣﻌﺎن؛ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺴﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاﺋﻦ؛ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮي اﻟﻤﺮاد(.
وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻫﻮ )اﻟﺨﺎص( ﺳﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻧﻔﺴﻪ؛ ﻓﺒﻴﻦ دﻻﻟﺔ اﻟﺨﺎص ،وأﻧﻮاﻋﻪ؛ وﻫﻲ:
اﻟﻤﻄﻠﻖ واﻟﻤﻘﻴﺪ واﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ ،وأورد ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ دﻻﻟﺔ اﻟﻤﻄﻠﻖ وﺣﻜﻤﻪ ﻗﺎﻋﺪة ذات ﺗﻌﻠﻖ
ﻟﻐﻮي؛ ﻓﻘﺎل" :ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮم أن اﻟﻠﻔﻆ إذا ورد ﻓﻲ ﻧﺺ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎً؛ ﻓﺎﻷﺻﻞ
ﻓﻴﻪ أن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﻪ ،إﻻ إذا وﺟﺪ دﻟﻴﻞ ﻳﻘﻴﺪه")اﻟﻌﻚ2007 ،م ،ص ،(411وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى
ﻧﻘﻮل :ﻳﺤﻤﻞ "اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺮد ﻣﺎ ﻳﻘﻴﺪه")اﻟﺰرﻛﺸﻲ1972 ،م ،ج ،2ص(15؛ إن ﻫﺬه
اﻟﻘﺎﻋﺪة –ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ -ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﻴﺔ؛ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻦ اﻟﻤﻔﺴﺮ أو اﻟﻔﻘﻴﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﻮال اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ،اﻗﺘﻔﻰ اﻟﻌﻚ ﻓﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻣﻨﻬﺞ اﻹﻣﺎم اﻟﺰرﻛﺸﻲ واﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ،وأﺑﺮز
أﺛﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ آﻳﺎﺗﻬﺎ.
وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ دﻻﻟﺔ اﻟﻨﻬﻲ وﺣﻜﻤﻪ أورد ﻗﺎﻋﺪة ذات ﺻﺒﻐﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ؛ إذ ﻗﺎل" :إن ﻛﻞ ﻧﻬﻲ
ﻣﻄﻠﻖ –وﻫﻮ اﻟﻤﺠﺮد ﻋﻦ اﻟﻘﺮاﺋﻦ -ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،وﻻ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ؛ إﻻ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﺮﻓﻪ ﻋﻦ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ إﻟﻰ اﻟﻜﺮاﻫﺔ" )اﻟﻌﻚ2007 ،م ،ص(414
وﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﺈن اﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺮاد ،ﻓﻤﺜﻼً ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ} :وﻟَﺎ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮا أَوﻟَﺎدﻛُﻢ ﺧَﺸﻴﺔَ
إﻣﻠَﺎق] {اﻹﺳﺮاء [31 :ﻓﺈن دﻻﻟﺔ اﻟﻨﻬﻲ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺛﺎﺑﺘﺔ؛ ﻻﻧﻌﺪام اﻟﻘﺮاﺋﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮف
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اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻨﺼﻴﺮات

اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ إﻟﻰ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﺬﻟﻚ؛ ﻛﺄن ﻳﻘﺎل) :ﻻ ﺗﺼﺮف دﻻﻟﺔ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ
اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ إﻻ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﻜﺮاﻫﺔ(؛ وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻌﻚ ﻗﺪ دﺑﺞ اﻟﻘﺴﻤﻴﻦ
اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﻨَﻔَﺲ اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻷﺻﻮﻟﻲ.
وأﺧﻴﺮاً ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس؛ وﻫﻮ ﺑﻌﻨﻮان" :ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺿﻮاﺑﻂ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺘﺪوﻳﻦ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ" )اﻟﻌﻚ2007 ،م ،ص (481-417ﺗﺤﺪث ﻓﻲ
ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل ﻋﻦ اﻟﻠﻬﺠﺎت واﻟﻘﺮاءات؛ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ :اﻟﻠﻬﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺰل ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺮآن ،واﻷﺣﺮف اﻟﺴﺒﻌﺔ،
وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮاءات ،وأﻧﻮاع اﻟﻘﺮاءات وﺗ ﺪوﻳﻨﻬﺎ ،وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ
وﺗﻨﻘﻴﻄﻪ وﺷﻜﻠﻪ ،وﻟﺰوم اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ ،وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ
اﻟﻘﺮآن وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪ وأرﺑﻌﺔ ﺑﺤﻮث وﺧﺎﺗﻤﺔ؛ ﻓﻔﻲ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎً،
وﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻷول ﺑﻴﻦ دواﻋﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻘﺮآن وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ،ﺛﻢ ﺗﻨﺎول اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮآن ﻣﺆﻛﺪاً ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ،وﺑﻴﻦ ﺟﻮاز ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻻ
ﻳﺨﻔﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس ﻋﻦ ﺻﻠﺐ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،ودﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺣِﻤﻰ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن.
ﺛﻢ ﺧﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،وﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ ،وﺗﻼه
ﺛﺒﺖ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ؛ وﻫﻲ ) (133ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻌﻠﻮم،
أي :ﺿﻌﻒ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻳﻠﺤﻆ ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻓﻲ ﻃﺒﻌﺘﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻣﻮر؛ ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ:
 .1أن اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﻃﺒﻌﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻏﺪا أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎً وﺗﺮﺗﻴﺒﺎً ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ؛ ﺣﻴﺚ
ﻛﺎن ﻣﺠﺮد ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻳﺼﻌﺐ أﺣﻴﺎﻧﺎً اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎ؛ ﻓﺼﺎرت ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ
أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎً.
 .2أﺿﺎف ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث.
 .3ﻋﻨﻲ ﻓﻲ ﻃﺒﻌﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺒﻴﺎن أرﻗﺎم اﻵﻳﺎت ،وﺗﺨﺮﻳﺞ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻬﻮاﻣﺶ اﻟﺘﻲ ﻓﺎﺗﻪ أن
ﻳﻮﺛﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.
 .4ﺣﺬف ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ ﻃﺒﻌﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﻣﺜﻞ :ﺧﻮاص اﻟﻘﺮآن ،وﻇﺎﻫﺮ اﻟﻘﺮآن وﺑﺎﻃﻨﻪ،
وﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ،واﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ.
 .5ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ؛ ﻛﺤﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﻦ اﻟﻨﻘﻠﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ.
 .6ﻧﻘﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ )اﻟﻌﻚ1968 ،م(؛ ﻟﻴﻠﺤﻘﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )اﻟﻌﻚ2007 ،م(.
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)أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه( ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﻚ )رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ( :ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻧﻘﺪ

 .7إن أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻇﻬﺮت ﻋﺒﺮ اﻟﻄﺒﻌﺘﻴﻦ؛ ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻗﺪ ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻠﻐﻮي؛ ﻓﻲ اﻷﻗﺴﺎم :اﻟﺜﺎﻧﻲ ،واﻟﺜﺎﻟﺚ ،واﻟﺮاﺑﻊ ،واﻟﺨﺎﻣﺲ ،وﻧﻈّﻢ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺣﻮﻟﻬﺎ؛ ﻣﻊ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﺤﻮث ذات اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻮاﺣﺪ ،وﻟﻜﻨﻪ ﺳﻤﺎﻫﺎ:
)ﻣﻨﺎﻫﺞ(.
 .8إن ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻌﻚ ﻓﻲ ﻃﺒﻌﺘﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻗﺪ اﺻﻄﺒﻎ ﺑﺼﺒﻐﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن واﻟﻔﻘﻪ؛ ﺣﺘﻰ إن اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ
ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻴﺎء؛ ﻓﺤﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ أو
اﻟﻤﺄﺛﻮر أو اﻟﻌﻘﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﻦ أﺻﻮل؛ وإﻧﻤﺎ
ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎم أﻗﺮب ﻣﺎ ﻳﻜﻮن إﻟﻰ ﺑﻴﺎن ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﻣﻨﻪ إﻟﻰ ﺑﻴﺎن ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
وﻗﻮاﻋﺪه.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻌﻚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺮض.
ﻳﻠﺤﻆ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﻊ ﻛﺘﺎب اﻟﺸﻴﺦ –رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ -أﻧﻪ:
 .1ذو أﺳﻠﻮب ﺳﻬﻞ ﻗﺮﻳﺐ ،ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎرئ ﻛﺪ اﻟﺬﻫﻦ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪ ،وﻻ
اﻟﻌﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﻣﻜﻨﻮﻧﺎت دﻻﻟﺘﻪ.
 .2ﻣﻨﻈﻢ وﻣﻘﺴﻢ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ دون ﻋﻨﺎء،
واﺗّﺒﻊ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﺠﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺑﺤﻮﺛﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ؛ وذﻟﻚ ﺑﻌﺮض ﻣﺎدﺗﻪ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻗﺴﺎم ،اﻧﻄﻮت ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻓﺼﻮل ،وﺗﺤﺖ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ؛ ﺳﻤﺎﻫﺎ ﺑﺤﻮﺛﺎ.
 .3ﻗﺴﻢ ﻛﺘﺎﺑﻪ إﻟﻰ أﻗﺴﺎم؛ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﻮان ،وﺗﺤﺖ ﻛﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﺤﻮث ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺑﻌﻨﻮان
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي اﻧﺪرﺟﺖ ﺗﺤﺘﻪ.
 .4ﺣﺮص ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ اﻹﺗﻴﺎن ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي واﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﻤﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ ،ﺛﻢ ﻳﺸﺮع ﺑﺒﻴﺎن ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻤﻮﺿﻮع.
.

 .5ﺣﺮص ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﻏﻤﺾ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ،وﺗﺒﻴﻴﻦ اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ
 .6ﻋﻨﻲ ﺑﺒﻴﺎن أﻓﻜﺎر اﻟﻔﺮق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻛﺎﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ،واﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ،وأﻫﻞ اﻟﻜﻼم.

 .7ﻛﺎن أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻳﻮرد اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﺑﺤﻮﺛﻪ ،ﻣﺼﺪراً إﻳﺎﻫﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ" :ﻓﺎﺋﺪة" )اﻟﻌﻚ2007 ،م،
ص ،(47وﻫﺬا ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻘﺎرئ ،وﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰه؛ ﻟﺤﺬق ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺎﺋﺪة.
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اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻨﺼﻴﺮات

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻇﻬﺮت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ أﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت ﻛﺘﺎﺑﻪ،
وﻳﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎل ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 .1ﺗﺤﻠّﻰ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺎﻷدب اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء؛ ﺑﻞ إﻧﻪ ﻗﺪ ﺳﻦ ﻗﻠﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ
أﻋﺮاﺿﻬﻢ .ﻛﺎن ﻳﻘﻴﻢ اﻷدﻟﺔ واﻟﺒﺮاﻫﻴﻦ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ أورده ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ،ﻣﻘﻮﻳﺎً ﺣﺠﺘﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﻬﺎد
ﺑـﺎﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ؛ ﻣﺘﻮﺧﻴﺎً ﺑﻴﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻣﻌﺎﺟﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ وذﻟﻚ
ﻟﺒﻴﺎن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻨﻪ ،واﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وأﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ؛ ﻣﻦ
اﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮ وﻛﺘﺐ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،وﻛﺘﺐ اﻷﺣﺎدﻳﺚ وﻏﻴﺮﻫﺎ.
 .2ﻋﻨﻲ ﺑﻌﺮض ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ اﻟﻔﺮق ،وﺗﻨﺒﻴﻪ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺣﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﻣﻌﺘﻤﺪاً ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﻘﻮل ،واﻟﻤﻌﻘﻮل.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﻟﻢ ﻳﻄﺮد ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺸﻴﺦ –رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ -ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ؛ إذ ﻳﻠﺤﻆ أﻧﻪ ﻛﺎن:
 .1ﺗﺎرة ﻳﻮﺛﻖ ﺗﻮﺛﻴﻘﺎً ﻋﻠﻤﻴﺎً ﻓﻲ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺼﻔﺤﺔ؛ ﺑﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﻟﻤﺆﻟﻒ واﻟﻜﺘﺎب واﻟﻄﺒﻌﺔ ،ودار اﻟﻨﺸﺮ
وﻋﺎم اﻟﻨﺸﺮ ،أو ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﻟﻤﺆﻟﻒ واﻟﻤﺆﻟﱠﻒ ورﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ.
 .2وﺗﺎرة أﺧﺮى ﻳﻮﺛﻖ ﻓﻲ ﻣﺘﻦ اﻟﻜﺘﺎب؛ ﻓﻴﺒﻴﻦ اﺳﻢ اﻟﻤﺆﻟﻒ وﻛﺘﺎﺑﻪ.
 .3وأﺣﻴﺎﻧﺎً ﻳﻮﺛﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل واﺳﻄﺔ؛ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ﻣﻨﻪ.
 .4وأﺣﻴﺎﻧﺎً أﺧﺮى ﻳﺘﺮك اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ؛ ﻓﻴﻘﺘﺒﺲ دون ذﻛﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺼﺪر.
 .5ﻛﺎن ﻳﺤﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣﺶ؛
 ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى؛ ﻟﻴﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎرئ؛ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،وﻟﻴﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ. ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ؛ ﻟﻴﺴﺘﺬﻛﺮ اﻟﻘﺎرئ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً.وﻳﻠﺤﻆ أﻧﻪ وﻇّﻒ ﻫﻮاﻣﺶ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻷﻣﻮر أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺎت واﻷﻓﻜﺎر؛ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻤﺘﻦ
اﻟﻜﺘﺎب ،وﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ اﻹﺳﻬﺎب اﻟﻤﻤﻞ؛ وﻳﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎل ﺗﻠﻜﻢ اﻷﻣﻮر ﺑﺎﻵﺗﻲ:
أوﻻ :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم أو ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮق ،وﺑﻴﺎن ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ أو
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ،أو ﺑﻴﺎن ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﻷﻟﻔﺎظ ﻟﻴﺴﺖ ذات اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع
اﻟﻤﻄﺮوق.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :إﻳﺮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﺘﻨﺎول.
522

18

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol20/iss2/6

?????? and ??????: The Rules of Tafseer (Gathering and Study) for Phd Khaled Alok: A

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

)أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه( ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﻚ )رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ( :ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻧﻘﺪ

ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺑﻴﺎن درﺟﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻣﺘﻦ اﻟﻜﺘﺎب؛ ﺑﻠْﻪ ﺗﺨﺮﻳﺠﻬﺎ.
وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﻟﻮ اﺗﺒﻌﺖ ﻣﺘﻦ اﻟﻜﺘﺎب؛ ﻟﻜﺎن ذﻟﻜﻢ ﺗﺸﻌﺒﺎً ﻣﻤﻼً ،وﻻﺑﺘُﻠِﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺄورام
اﺳﺘﻄﺮادﻳﺔ ،ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ ﻓﻴﻪ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻚ؛
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻛﺘﺎب )أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه( ﻣﺤﻂﱠ ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ؛ إذ اﺟﺘﺬب ﻋﻨﻮاﻧُﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺼﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻋﺎﻣﺔ ،واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﻌﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص؛ ﻓﺄﻗﺒﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءﺗﻪ،
وﺳﺠﻠﻮا ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻬﻢ ﻣﺎ ﺟﺎدت ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺤﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ ،وﻣﻠﺤﻮﻇﺎت ﻋﻠﻴﻪ؛ وأﺑﺮز ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺎت
اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ؛ أن اﻟﻌﻚ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎر ﻗﻮاﻋﺪ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ؛ ﻟﻴﺆﺳﺲ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه
)اﻟﺤﺎج2004 ،م؛ ﺣﻤﺎد2010 ،م؛ اﻟﺴﺒﺖ2011 ،م؛ اﻟﻄﻴﺎر2011 ،م(.
وﻻﺳﺘﺠﻼء اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت واﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب؛ اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 .1اﻧﻄﻮى ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻫﻠﻪ؛ وﻫﻮ أن اﻟﻤﻀﻤﻮن
أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻟﻢ ﻳﻒِ ﺑﺎﻟﻤﺄﻣﻮل ﻣﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻷﻗﺴﺎم واﻟﻔﺼﻮل )ﺣﻤﺎد2010 ،م؛ اﻟﺤﺴﻴﻦ2012 ،م(؛
ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮان اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﺎﻵﺗﻲ" :ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن دﻻﻻت اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺮآﻧﻲ"
)اﻟﻌﻚ2007 ،م ،ص(265؛ وﺟﺎء ﺗﺤﺖ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻠﻐﺔ؛ ﻛﺎﻟﺘﺮادف
واﻟﻤﺠﺎز وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ؛ ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ واﺳﺘﻌﺎرة ،...ﺛﻢ ﺗﻨﺎول ﺑﻌﺾ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن؛
ﻛﺎﻟﻤﺤﻜﻢ واﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻪ واﻟﻨﺴﺦ واﻹﻋﺠﺎز؛ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻣﻦ ﻃﺎﻟﻊ ﻋﻨﻮان ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ؛ ﻳﻔﺘﺮض أن
ﻳﻠﻤﺲ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ دﻻﻻت اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻘﺮآﻧﻲ؛ وﻟﻜﻦ
اﻟﻌﻚ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ.
 .2إن ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻨﻮﻧﺔ أﻗﺴﺎم ﻛﺘﺎﺑﻪ وﻓﺼﻮﻟﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﻋﻨﻮن اﻟﺸﻴﺦ أﻗﺴﺎم ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ؛ ﻋﺪا اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ؛ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮك ﻋﻨﻮﻧﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ؛ وﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ
ﻋﻠﻰ دارس أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﺘﺎب ،وﺗﺴﻤﻴﺔ أﻗﺴﺎﻣﻪ وﻓﺼﻮﻟﻪ وﻣﺒﺎﺣﺜﻪ؛ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻂ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﺑﻴﻦ أﺟﺰاﺋﻪ؛ ﺑﻌﻨﺎوﻳﻦ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻀﻤﻮن ﻛﻞ ﺟﺰء )أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن1987 ،م(.
 .3ﻟﻢ ﻳﻄﺮد ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺘﺎﺑﻪ؛ ﻓﻜﺎن أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻳﻮرد ﻓﺼﻼً ﺑﺘﻤﻬﻴﺪ وﻳﻠﻴﻪ ﺑﺤﻮث ﺛﻢ ﺧﺎﺗﻤﺔ؛
ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ )واﺿﺢ اﻟﺪﻻﻟﺔ(؛ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪ وأرﺑﻌﺔ
ﺑﺤﻮث وﺧﺎﺗﻤﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﻟﻠﻘﺎرئ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب إﻧﻤﺎ ﺟﺎء ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻋﺪة ﺑﺤﻮث ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ،
وﺿﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ.
523

19

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 20 [2021], Iss. 2, Art. 6

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻨﺼﻴﺮات

 .4ﻳﺘﻮﺧﻰ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻴﺎن اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت وﺟﺬورﻫﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ؛ وﻫﺬا ﻣﻦ أﻫﻢ اﻷﻣﻮر اﻟﻮاﺟﺐ
ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻮم؛ ﻟﻨﺘﺒﻴﻦ ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻠﻜﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ،وﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻄﻬﺎ وﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ؛
وﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻣﻌﻨﻰ )اﻟﻨﺺ( ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎً.
 .5اﻣﺘﺎز ﻫﺬا اﻟﻤﺼﻨّﻒ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪ؛ وﻟﻜﻦ ﻳﻠﺤﻆ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
أ -اﺗﺴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻔﻮﺿﻰ اﻹﺣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ؛ إذ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰم اﻟﻌﻚ –رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ -ﻓﻲ أﺛﻨﺎء
ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣ ﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ؛ ﻓﻜﺎن ﻳﻮﺛﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻦ ﺗﺎرة وﻓﻲ اﻟﻬﺎﻣﺶ ﺗﺎرة؛
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻣﺆﻟّﻔﻪ ﻗﺪ اﻓﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻦ أﻫﻢ ﺿﻮاﺑﻂ اﻹﺣﺎﻟﺔ؛ أﻻ وﻫﻮ ﺿﺎﺑﻂ اﻻﻧﺴﺠﺎم
)اﻷﻧﺼﺎري2010 ،م( ؛ وﻫﻮ اﻟﺜﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ أول اﻟﻜﺘﺎب ﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ.
ب -أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺘﺮك ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻧﻘﻮﻻﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﻃﻦ ﻛﺜﻴﺮة؛ ﻣﻜﺘﻔﻴﺎً ﺑﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﻟﻤﺆﻟﻒ وﻛﺘﺎﺑﻪ؛ دون
ذﻛﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺘﺎب أو اﻟﺼﻔﺤﺔ؛ وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ
اﻟﻤﻘﺘﺒﺴﺎت وﺗﺪﻗﻴﻖ ﻧﺼﻮﺻﻬﺎ؛ ﻓﺒﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺐ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺠﻠﺪات؛ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺰﻫﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ –ﻣﺜﻼً.-
ت -وأﺣﻴﺎﻧﺎً ﻛﺎن ﻳﻐﺾ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ ذﻛﺮ ﻣﺼﺪر ﻣﺎ اﻗﺘﺒﺴﻪ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر؛ وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ
اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ؛ وﻣﺜﺎﻟﻪ :ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺟﺰيء ﺣﻮل
أﺳﺒﺎب اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ)اﻟﻌﻚ2007 ،م؛ اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ1995 ،م(.
ث -وأﺣﻴﺎﻧﺎً ﻛﺎن ﻳﻨﻘﻞ ﻛﻼﻣﺎً ﻷﺣﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﻳﻮﺛﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر وﺳﻴﻂ ،ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ؛
وﻛﺎن ا ﻷوﻟﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة؛ ﺧﺎﺻﺔ وإﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ،
واﺳﺘﻌﺎن ﺑﻬﺎ ﻣﺮاراً ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ.
ج -ﻳﻮرد أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻧﻘﻮﻻت ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﺸﻬﻮرﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻬﻢ دون ﺗﻮﺛﻴﻖ؛ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
.
ﺗﻮﻓﺮ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ؛ ﻛﺎﻗﺘﺒﺎﺳﻪ ﻣﻦ إﺗﻘﺎن اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ)1426ه(
ح -وﻛﺎن أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ إﻟﻰ ﻧﻘﻞ آﺧﺮ؛ دوﻧﻤﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ أو ﻧﻘﺪ ،وﻻ
ﺳﺒﻚٍ ﻟﺨﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﻧَﻘَﻠَﻪ؛ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻋﻴﺐٍ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺑﺄﻗﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ؛ وﻟﻜﻦ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ أﻻ ﻳﻜﺜﺮ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وﻻ ﻳﻨﻘﻞ ﻧﻘﻼً ﺣﺮﻓﻴﺎً دوﻧﻤﺎ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ،أو
ﻧﻘﺪٍ ﺑﻨّﺎء؛ ﻓﻬﺬا ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻐﻴﺎب اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﺧﻠﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﻮﻻت؛
وﻫﺬا ﻳﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ أدﺑﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ)ﺷﻠﺒﻲ1992 ،م(.
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)أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه( ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﻚ )رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ( :ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻧﻘﺪ

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﻠﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰات أﺳﻠﻮب اﻟﺸﻴﺦ )2007م( ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺄﻣﻮر؛ ﻣﻨﻬﺎ:
 (1ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ ،وﻗﻮة اﻟﻌﺒﺎرة وﻗﺮﺑﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﺘﻪ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺗﻮﺧﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺧﺘﺼﺎر ،وﻻ ﻳﺠﺪ
اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ،أو ﻓﻬﻢ ﻣﻜﻨﻮﻧﺎﺗﻬﺎ.
 (2ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذا أﺳﻠﻮب ﺑﻼﻏﻲ ،وﻟﻢ ﻳﻌﻦ ﺑﺈﻳﺮاد اﻟﺼﻮر اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺆﻟﻔﻪ؛ وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﻀﻮره
اﻷﻛﺒﺮ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب اﻟﻔﻘﻬﻲ اﻷﺻﻮﻟﻲ.
 (3ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮاﻋﺪ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻪ؛ ﻋﻤﻼً ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي
اﺧﺘﺎره ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ)أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه(؛ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ أﻗﺴﺎم ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺘﻲ ﻋﻨﻮﻧﺖ ﺑـ) :ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ(؛ وإﻧﻤﺎ اﺳﺘﻌﺎر ﻣﺎ أورده ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻦ ﺑﻄﻮن ﻛﺘﺐ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ.
 (4اﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ واﻻﻗﺘﺒﺎس؛ دون ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻪ اﻟﺨﺎص.
 (5ﻟﻘﺪ وﻗﻊ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﺷﺮك اﻟﺘﻜﺮار ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻃﻦ؛ ﻓﻴﺠﺪه اﻟﻤﺪﻗﻖ ﻳﻜﺮر ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت
وﺷﺮح اﻷﻓﻜﺎر؛ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﺮاره ﻟﻜﻼم اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ )د .ت( ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮه؛ ﺣﻴﺚ أورد ﻓﻘﺮة
ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻦ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻨﻘﻠﻲ؛ ﺛﻢ ﻋﺎد ﻟﻴﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺿﻮاﺑﻂ
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻠﻐﻮي ،وﻟﻴﺘﻪ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺈﻳﺮاد اﻟﻔﻜﺮة دون إﻋﺎدة اﻻﻗﺘﺒﺎس.
 (6ﻟﻘﺪ ﺗﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ ﻗﻠﻤﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎً؛ ﻓﺎﺳﺘﻄﺮد ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ،واﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ؛
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ ﻣﺤﺎذﻳﺮ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﻘﻠﻲ؛ أﻃﺎل اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﺸﺄة اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ،وﻣﻨﺸﺄ
اﻻﻧﺤﺮاف ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺠﻬﺎ.
 (7اﻓﺘﻘﺮ أﺣﻴﺎﻧﺎً إﻟﻰ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ ﻃﺮح اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ؛ ﻓﺘﺠﺪه –ﻣﺜﻼً -ﻗﺪ ﺷﺮح )اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ(
ﺑﻔﻘﺮة ﻳﺴﻴﺮة ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﺘﻨﺎول ﺷﺮح )اﻹﻳﺠﺎز واﻹﻃﻨﺎب( ﻓﻲ أرﺑﻊ ﺻﻔﺤﺎت ،وﻛﺎن
اﻷﺣﺮى ﺑﻪ أن ﻳﻌﺮض اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ،دون إﻃﻨﺎب ﻣﻤﻞ أو إﻳﺠﺎز ﻣﺨﻞّ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻳﺘﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻘ ﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺼﻨّﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
أوﻻً :اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت
 (1رﻓﺪ اﻟﻌﻚ –رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ -ﻣﺼﻨّﻔﻪ ﺑﺄﻣﺎت ﻛﺘﺐ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺪى ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎء
ﻣﺼﺎدره؛ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻴﺪ وﺟﺪﻳﺪ.
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اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻨﺼﻴﺮات

 (2أن اﻟﻌﻚ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻷﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﺔ دار اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ؛ وﻫﻲ:
اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﻘﻞ ،وذﻟﻚ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺘﺎﺑﻪ وﺗﺒﻮﻳﺒﻪ؛ ﻓﺈن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﻞ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ؛ ﻛﺎﻧﺖ أوﻟﻰ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪﺧﻞ واﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ،وﺗﻼه
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻔﺴﺮ ﻣﻌﻬﺎ ،ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﻘﻠﻲ؛ وﻫﻮ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻘﺮآﻧﻲ واﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﻤﻔﺴﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺛﻢ ﻋﺎد –رﺣﻤﻪ
اﻟﻠﻪ -ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ،ﻣﺴﻠﻄﺎً اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ؛ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ
ﺑﺘﻠﻜﻢ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت
 (1إن اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻚ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻮف اﻟﻤﺄﻣﻮل ﻣﻦ ﻋﻨﻮاﻧﻪ) :أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
وﻗﻮاﻋﺪه(؛ ﻓﻠﻮﻻ أﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻮرﻳﻦ؛ اﻷول :ﻓﻲ ﻋﺮض أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ؛ ﻟﻐﺔً
واﺻﻄﻼﺣﺎً ،وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،وﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ،...ﺛﻢ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻠﻜﻢ
اﻷﺻﻮل ،وأورد ﻣﺎ ﻳﻜﺎد ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ أﻗﻮل :ﻟﻮ أﻧﻪ
ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ؛ ﻟﻜﺎن ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺼﻨﻔﻪ أﻛﺜﺮ إﻳﻔﺎءً ﻟﺪﻻﻻت اﻟﻌﻨﻮان.
 (2ﻇﻬﺮ ﻧﻮع ﻣﻦ ﻓﻮﺿﻰ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب؛ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﻌﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻃﺒﻌﺘﻪ
اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻴﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﻴﻦ ،وﻻ ﻳﻌﺒﺮان ﻋﻦ ﻛُﻨْﻪ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ؛ ﻓﻌﺮﻓﻪ ﺑﻜﻮﻧﻪ" :اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺠﻬﺎ وﺳﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻔﺴﺮون
اﻷواﺋﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺳﺮار اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ،وﺗﻌﺮف اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗُﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺗﻈﻬﺮ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮآن" )اﻟﻌﻚ1968 ،م ،ص(7؛ وﻳﻠﺤﻆُ ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻋﻠﻤﺎً ﻣﺘﺨﺼﺼﺎً ﺑﺒﻴﺎن ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﻲ
اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻬﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ؛ وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﻠّﻢ ﻟﻪ –رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ-؛ إذ إن
وﻇﻴﻔﺔ ﻋ ﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺗﺮﺗﻘﻲ إﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﻛﻼم اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،وﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﻐﺚ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻴﻦ ﻣﻦ أﻗﻮال
اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ.
ﺛﻢ ﻋﺮف ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﺄﻧﻪ" :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﻔﺴﺮ ﻃﺮق
اﺳﺘﺨﺮاج أﺳﺮار ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺤﻜﻴﻢ؛ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وﺗﻈﻬﺮ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺒﺮة ﻣﻦ أﻧﺒﺎﺋﻪ،
وﺗﻜﺸﻒ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺤﺠﺞ واﻷدﻟﺔ ﻣﻦ آﻳﺎﺗﻪ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ")اﻟﻌﻚ1968 ،م ،ص(7؛ وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ؛ إذ
ﻋﺮف اﻟﺸﻲء ﺑﻨﻔﺴﻪ؛ ﻓﻌﺮف ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﺄﻧﻪ :أﺻﻮل ،...ﺑﻠْﻪ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﺮق ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ،وﻻ ﻓﻲ
ﺻﻔﺤﺎت ﻛﺘﺎﺑﻪ -ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺻﻮل.
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)أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه( ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﻚ )رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ( :ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻧﻘﺪ

ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ إﻻ وﻇﻴﻔﺔ واﺣﺪة ﻟﻌﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ؛ وﻫﻲ ﻓﻬﻢ ﻛﻼم اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺄتِ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺪﻫﺎ ﻟﻌﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﻷول؛ أﻻ
وﻫﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ،واﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ؛ وﻫﺬا ﻳﻌﺪ ﺧﻠﻼً ﻣﻨﻬﺠﻴﺎً؛ إذ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض
أن ﻳﻌﺮف ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎً ﺟﺎﻣﻌﺎً ﻣﺎﻧﻌﺎً؛ ﻳﻌﻜﺲ ﻧﻈﺮة اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ وﻛﻨﻬﻪ.
وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﻌﻚ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔ ًﺎ
ﻟﻌﻠﻢ )اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ( )اﻟﻌﻚ2007 ،م( ،ﻻ ﻟﻌﻠﻢ )أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ( ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ؛ وﻫﺬا
ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﻟﻒ ،وﺿﺒﺎﺑﻴﺔ ﻧﻈﺮﺗﻪ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻋﻠﻢ أﺻﻮل
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ،وﻳﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت وﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ ،أو رﺑﻤﺎ ﻛﺎن
ﻣﻘﺼﻮده ﻣﺠﺮد اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ؛ ﻻ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ؛ ﻓﻠﻮ ﺗﻜﺮم اﻟﻌﻚ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ ﺗﻠﻜﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت؛
ﻟﻜﺎن ﺧﻴﺮاً وأﺣﺴﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎً ،ﻓﺬاﻧﻚ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎن ﻟﻢ ﻳﺄت ﺑﺜﺎﻟﺚ ﻟﻬﻤﺎ؛ ﺣﺘﻰ ﺿِﻤﻦ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻓﻲ ﺑﺤﺜﻪ اﻟﻤﻌﻨﻮن
ﺑـ)ﺗﻌﺮﻳﻒ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ( )اﻟﻌﻚ2007 ،م(؛ ﺣﻴﺚ ﻋﺮف ﺑﻄﺮﻓﻲ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ دوﻧﻤﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ.
 (3وﻗﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺧﻼل ﻃﺮﺣﻪ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ؛ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ )اﻟﻌﻚ،
2007م( ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﺿﻄﺮاب ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻨﻪ؛ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮده ﻓﻲ ﻗﺮآن وﻧﻔﻴﻪ.
 (4ﺗﺬﺑﺬﺑﺖ ﻣﺎدة اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن واﻟﻔﻘﻪ؛ ﻣﺒﺘﻌﺪةً ﻋﻦ ﺻﻠﺐ ﻋﻠﻢ
.
أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه
 (5اﺻﻄﺒﻎ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻚ )2007م( ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﺎﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﺣﺎول أن ﻳﻘﻌﺪ ﻟﻌﻠﻢ
أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،وﻣﺰج ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ )أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ( )اﻟﺤﺎج،
2004م؛ اﻟﻄﻴﺎر2011،م( ،وﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﻠﻌﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻛﻴﺎﻧﻪ اﻟﺨﺎص؛ اﻟﺬي
ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻨﺎل ﺑﻪ ﺣﻈﻪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻋﻦ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ؛ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ أﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ا ﻟﻔﻘﻬﻴﺔ؛ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻘﺮآن ﻛﻠﻪ ،وﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ داﺋﺮة اﻷﺣﻜﺎم
وأﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ وﺣﺴﺐ )اﻟﺤﺴﻴﻦ2012،م( ؛ وإﻧﻤﺎ ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺨﻠﻂ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻟﻌﺪم وﺿﻮح
ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻧﺤﻮ ﻛﻴﺎن ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ.
 (6وﻟﻘﺪ أﺷﺎر ﻣﺮاراً إﻟﻰ ﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ،وﻣﻨﺎﻫﺞ ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ؛
وﻫﺬ ا ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﻠّﻢ ﻟﻪ؛ إذ إن ﻟﻌﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻪ وﻣﻮاﻃﻦ ﺑﺴﻄﻪ ،وﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻨﻮن
ﺑـ)أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه( ؛ ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﻳﺘﺨﺼﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ،وﻛﺎن اﻷوﻟﻰ
ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ أن ﻳﻀﻊ ﺣﺪوداً ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﻠْﻤﻴﻦ؛ ﻻ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻘﻴﺪاً ﺑﻤﺎ أورده ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺻﻮل
ﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ،وﺑﺤﻮث؛ ﻣﺘﺘﺒﻌﺎً ﻣﺎ أﺗﻮا ﻋﻠﻰ ذﻛﺮه ،ﻣﻘﺘﻔﻴﺎً أﺛﺮﻫﻢ ﻓﻲ ذﻟﻜﻢ ،وﻻ أن ﻳﺒﻨﻲ ﺻﺮح
أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻓﻮق أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ.
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اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻨﺼﻴﺮات

 (7إن اﻟﻘﺎرئ اﻟﻤﻨﻘﱢﺐ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻚ؛ ﺳﻴﻠﺤﻆ ﻗﻠّﺔ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ ،وإن وردت ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ؛ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺮد ﺑﻄﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﻲ ،وإن ﺟﺎﻫﺪ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻗﻮاﻋﺪ
ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﺗﺨﺪم ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺠﺪﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻘﻮﻻت اﻟﻌﻚ ﻋﻦ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء.
 (8ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻘﺘﺼﺮاً ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،ﺑﻞ إﻧﻪ اﺧﺘﻠﻂ ﺑﻌﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،وأﺻﻮل
اﻟﻔﻘﻪ ،ﻓﻜﻞ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰه ﻋﻦ ﻏﻴﺮه؛ وﻻ ﻏﻨﻰ ﻟﻌﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻋﻨﻬﻤﺎ؛ ﺣﻴﺚ
ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ اﻟﻤﻔﺴﺮ ﺑﺤﺼﻴﻠﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن وﻣﺎ ﺣﺬﻗﻪ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻟﻴﻔﻬﻢ ﻛﻼم اﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎرك
وﺗﻌﺎﻟﻰ.
وﻳﻠﺤﻆ أن اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻚ –رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ-ﻟﻢ ﻳﻘﺪم ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﺪد
اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ،ﻇﺎﻫﺮ اﻷرﻛﺎن؛ وﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﺑﺈﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ؛ ﻓﺈن ﻟﻠﻤﺘﺪﺑﺮ أن ﻳﻠﺤﻆ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
-

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول؛ اﺣﺘﻮى ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﺤﺜﺎً؛ اﺛﻨﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،وأﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺑﺤﺜ ًﺎ
ﺑﻌﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،واﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ذات ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ؛ ﻓﺒﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻜﺘﺎب
ذات اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،(11:3:2) :وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ.

-

اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ؛ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﻛﺎن ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،وﺗﺒﻌﻪ ﻓﺼﻼن؛ اﻷول ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺑﺤﻮث؛
ﺗﻌﻠﻖ اﺛﻨﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻤﻨﻘﻮل ،واﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ؛ ﻓﻜﺎن ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ
ﺑﺤﻮث؛ ﺗﻌﻠﻖ أرﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻤﻌﻘﻮل ،واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻫﺬا
اﻟﻘﺴﻢ أﻗﺮب ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،وإن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺗﻠﻜﻢ اﻷﺻﻮل
ﺑﺎرزة ﻣﺤﺪدة.

-

وﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ وردت ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل ﺗﻌﻠﻖ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ،واﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،وﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﻆ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن.

-

واﻟﻘﺴﻤﺎن اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺨﺎﻣﺲ ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ودﻻﻻت أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ وﺑﻼﻏﺘﻬﺎ؛
ﻣﻘﺪﻣﺔً ﺑﺼﺒﻐﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ أﺻﻮﻟﻴﺔ ،وﻳﻠﺤﻆ أن اﻟﻤﺆﻟّﻒ ﻗﺪ اﺑﺘﻌﺪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﺣِﻤﻰ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ إﻟﻰ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ.

-

واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮل؛ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻷول ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءات وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ؛
ﺑﺄﺳﻠﻮب أﻗﺮب إﻟﻰ ﺷﺮح ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ﻣﻨﻪ إﻟﻰ ﺑﻴﺎن أﺻﻞ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،وﻓﻲ
اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺮﺳﻢ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ؛ وﻫﻤﺎ ﻣﻨﺪرﺟﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
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)أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه( ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﻚ )رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ( :ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻧﻘﺪ

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
ﺧﻠﺼﺖ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﻬﺎ:
 إن ﻛﺘﺎب اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻚ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﻃﻠﻴﻌﺔ ﻣﺎ أﻟﻒ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،وأﺳﻬﻢ ﻓﻲ ارﺗﻘﺎء ﻋﻠﻢأﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه؛ وإن ﻟﻢ ﻳﻐﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ إﻏﻨﺎءً ﺗﺎﻣﺎً.
 أﺳﻬﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻨﻬﺎض اﻟﻬﻤﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،وﺑﻨﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ.ﺳﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻮالاﻟﺘﻔﺴﻴﺮﻳﺔ ﻟﻪ.
 ﻟﻢ ﻳﻌﻦ اﻟﻌﻚ ﺑﺘﺄﺻﻴﻞ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه؛ وإن أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﺳﻢ )أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮوﻗﻮاﻋﺪه(.
 ﻳﻌﺬر اﻟﻌﻚ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﺗﻪ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه؛ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻳﺠﺎً؛وﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ ﺟﻬﻮد اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﺘﺄﺻﻴﻠﻪ ،وإﺑﺮاز ﻣﻌﺎﻟﻤﻪ ،واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻛﻨﻬﻪ.
 إن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺄﻗﺴﺎﻣﻪ اﻟﺴﺘﺔ؛ ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻟﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ أﻗﺴﺎمﻣﻨﻪ ،واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺒﺎﻗﻲ -وﻫﻮ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ -ﻛﺎن ﺗﻤﻬﻴﺪه ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،وﺑﺎﻗﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻓﻲ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺎت ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وأﻧﻮاﻋﻪ؛ اﻟﻠﻐﻮي واﻟﻨﻘﻠﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ.
 ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻌﻚ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﻄﺮادات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮج ﻋﻦﻧﻄﺎق ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه.

اﻟﻬﻮاﻣـــﺶ:
) (1وﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺴﻂ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮﻟﻬﺎ.
) (2ذﻫﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ وﻗﻮم ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ورواﻳﺔ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ أن اﻟﻮاو ﻫﻲ )واو اﻟﺤﺎل( وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻬﻢ رأو
أن اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﺑﺎﺋﺢ ﺳﻨﺔ وإن ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻋﺎﻣﺪا أو ﻧﺎﺳﻴﺎ؛ ﺣﻠّﺖ ،وذﻫﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮر إﻟﻰ أن اﻟﻮاو ﻫﻨﺎ واو
اﻟﻌﻄﻒ أو اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف؛ وﻗﺎﻟﻮا إن اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺷﺮط ﻓﻲ اﻹﺑﺎﺣﺔ؛ ﻓﺈن ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺳﻬﻮا ﻟﻢ ﺗﻀﺮ ،وإن ﺗﺮﻛﻬﺎ
ﻋﻤﺪ ًا ﻟﻢ ﺗﺤﻞ).ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ،ﺣﻤﺪي ﺑﺨﻴﺖ" ،أﺛﺮ واو اﻟﻌﻄﻒ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ"
2018/10/19مhttp://www.alukah.net/sharia/0/2293/#ixzz5UMuBtN3A.،
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻷﻧﺼﺎري ،ﻓﺮﻳﺪ2010) .م( .أﺑﺠﺪﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ
اﻟﻤﻨﻬﺠﻲ1 ،ج ،ط ،2دار اﻟﺴﻼم ،ﻣﺼﺮ.
ﺑﺎزﻣﻮل ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ1996) .م( .اﻟﻘﺮاءات وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻷﺣﻜﺎم2 ،ج ،ط ،1دار
اﻟﻬﺠﺮة ،اﻟﺮﻳﺎض.
اﻟﺒﺨﺎري256) .ﻫـ2001 /م( .اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺘﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ،
13ج ،ط ،1دار ﻣﺼﺮ ،اﻟﻔﺠﺎﻟﺔ.
اﻟﺒﻴﻮﻣﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺟﺐ1971) .م( .اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻘﺮآﻧﻲ1 ،ج ،ط ،1دار اﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ728) .ﻫـ 1972 /م( .ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺑﺸﺮح ﻋﺪﻧﺎن زرزور1 ،ج ،ط،2
1م ،دار اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﻴﺮوت.
اﺑﻦ اﻟﺠﺰري883) .ﻫـ 2006 /م( .اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻌﺸﺮ1 ،ج ،ط ،3دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﺑﻴﺮوت.
اﻟﺤﺎج ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ2004) .م(" .ﺗﺄﺳﻴﺲ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﺻﻠﺘﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻟﺒﺤﺚ اﻷﺻﻮﻟﻲ"،
ﻣﺠﻠﺔ :إﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،اﻟﻌﺪد ).(38-37
اﻟﺤﺎرﺛﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب أﺑﻮ ﺻﻔﻴﺔ1989) .م( .دﻻﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎق؛ ﻓﻬﻢ ﻣﺄﻣﻮن ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ،
1ج ،ط ،1ﺣﻘﻮق اﻟﻄﺒﻊ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ،ﻋﻤﺎن.
اﻟﺤﺴﻴﻦ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر2012) .م( .ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺮد ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ1 ،ج ،ط ،2دار
اﻟﻐﻮﺛﺎﻧﻲ ،دﻣﺸﻖ.
ﺣﻤﺎد ،ﻣﻮﻻي ﻋﻤﺮ2010) .م( .ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء1 ،ج ،ط ،1دار اﻟﺴﻼم،
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻓﺎس.
اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ ،ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ388) .ﻫـ( .ﺑﻴﺎن إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن ﺿﻤﻦ ﺛﻼث رﺳﺎﺋﻞ ﻓﻲ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن،
1م ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻒ اﻟﻠﻪ وﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼم ،ط ﺑﻼ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،ﻣﺼﺮ.
اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ2003) .م( .ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ1 ،ج ،ط ،2دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﺪوﺣﺔ.
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)أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه( ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﻚ )رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ( :ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻧﻘﺪ

ذو اﻟﻐﻨﻰ ،أﻳﻤﻦ2008) .م(" .اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﺼﻨﻒ :ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻚ"،
2018/10/19/ http://www.alukah.net/culture/0/4436م.
اﻟﺮاﻏﺐ ،اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ503) .ﻫـ 2002 /م( .ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن1 ،ج ،ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺻﻔﻮان داوودي ،ط ،3دار اﻟﻘﻠﻢ ،دﻣﺸﻖ.
اﻟﺰرﻛﺸﻲ ،ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ794) .ﻫـ 1972 /م( .اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن4 ،ج ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ
أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ،ط ،2ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺑﻴﺮوت.
اﻟﺴﺒﺖ ،ﺧﺎﻟﺪ2011) .م( .ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺟﻤﻌﺎً ودراﺳﺔً2 ،ج ،ط ،3دار اﺑﻦ ﻋﻔﺎن ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب1987) .م( .ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺟﺪﻳﺪة1 ،ج ،ط ،3دار
اﻟﺸﺮوق ،ﺟﺪة.
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ911) .ﻫـ( .اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن7 ،ج ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ،
ط ،1اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة 1426ﻫـ.
ﺷﻜﺮي ،أﺣﻤﺪ وآﺧﺮون2001) .م( .ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮاءات1 ،ج ،ط ،1دار ﻋﻤﺎر ،ﻋﻤﺎن.
ﺷﻠﺒﻲ ،أﺣﻤﺪ1992) .م( .ﻛﻴﻒ ﺗﻜﺘﺐ ﺑﺤﺜﺎً أو رﺳﺎﻟﺔ1 ،ج ،ط ،21ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
اﻟﻄﻴﺎر ،ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن1433) .ﻫـ( .ﻓﺼﻮل ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ1 ،ج ،ط ،1دار اﺑﻦ
اﻟﺠﻮزي ،اﻟﺪﻣﺎم.
اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ1393) .ﻫـ 1997 /م( ،ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺴﺪﻳﺪ ،وﺗﻨﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﻞ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺠﻴﺪ12 ،ج ،ط ،3دار ﺳﺤﻨﻮن ،ﺗﻮﻧﺲ.
ﻋﺒﺎس ،ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ2010) .م( .إﺗﻘﺎن اﻟﺒﺮﻫﺎن2 ،ج ،ط ،2دار اﻟﻔﺮﻗﺎن ،ﻋﻤﺎن.
ﻋﺒﺎس ،ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ2005) .م( .اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ أﺳﺎﺳﻴﺎﺗﻪ واﺗﺠﺎﻫﺎﺗﻪ1 ،ج ،ط ،1ﻣﻜﺘﺒﺔ دﻧﺪﻳﺲ ،ﻋﻤﺎن.
ﻋﺒﺎس ،ﻓﻀﻞ1987) .م(" .اﻟﺘﻜﺮار ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ" ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
اﻟﻤﺠﻠﺪاﻟﺮاﺑﻊ ،اﻟﻌﺪد اﻟﺴﺎﺑﻊ.
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ،أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ571) .ﻫـ( .ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺬب اﻟﻤﻔﺘﺮي ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻰ اﻹﻣﺎم أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ
اﻷﺷﻌﺮي1 ،ج ،ط ﺑﻼ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ،دﻣﺸﻖ 1347ﻫـ.
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اﻟﻌﻚ ،ﺧﺎﻟﺪ1999) .م( ،أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﻪ اﻟﻤﻨﻴﺮ1 ،ج ،ط ،1ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﺎراﺑﻲ1968 ،م.
اﻟﻌﻚ ،ﺧﺎﻟﺪ )1999م( ،أﺻﻮل اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻗﻮاﻋﺪه1 ،ج ،ط ،2دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ،ﻋﻤﺎن 2007م.
اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ ،اﺑﻦ ﺟﺰيء741) .ﻫـ 1995 /م( .ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ2 ،ج ،ط ،1دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت.
اﺑﻦ ﻓﺎرس ،أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻴﻦ أﺣﻤﺪ395) .ﻫـ 2001 /م( ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ1 ،ج ،ط ،1دار إﺣﻴﺎء
اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت.
اﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ ،ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ923) .ﻫـ 1982 /م( ،ﻟﻄﺎﺋﻒ اﻹﺷﺎرات ﻟﻔﻨﻮن اﻟﻘﺮاءات1 ،ج ،ط ﺑﻼ،
ﻟﺠﻨﺔ إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
ﻗﻄﺐ ،ﺳﻴﺪ1386) .ﻫـ 2004 /م( ،ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن6 ،ج ،ط ،34دار اﻟﺸﺮوق ،ﺑﻴﺮوت.
اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ751) .ﻫـ( .اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﻴﻢ1 ،ج ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻘﻲ ،ط ،1دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت
ﺳﻨﺔ ﺑﻼ.
ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ2003) .م( .اﻟﻤﻮﻃﺄ ،ﻛﺘﺎب اﻟﺤﺞ1 ،ج ،ط ،1دار اﺑﻦ رﺟﺐ ،اﻟﻤﻨﺼﻮرة.
ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻴﺎر2011) .م(" .ﺟﻬﻮد اﻷﻣﺔ ﻓﻲ أﺻﻮل ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ" ،ﻗﺪﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻷول ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن وﻋﻠﻮﻣﻪ ،اﻟﻤﻐﺮب.
ﻣﺤﻤﺪ ،ﺣﻤﺪي ﺑﺨﻴﺖ2018) .م(" .أﺛﺮ واو اﻟﻌﻄﻒ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ" ،/10/19
http://www.alukah.net/sharia/0/2293/#ixzz5UMuBtN3A.
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